

#  <br> Asiatic Society of Bengal, 

No. 1, PARK 8TREET, CALCUTPA, AND OBTAINABLE FROM
The Society's Agent-
Mr. BERNARD QUARITCE, II, Grafton Street, New Bond Strect, London, W.

Complete copices of those works marked with an asterisk* cannot be splied-some of the Fasciculi being out of atock.

## BIBLIOTHECA INDICA.

## Sanskrit Series.



## BIBLIOTHECA INDICA:

Collection of $\rho_{\text {Riental }}$ Works
pUblished by the
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
New Series, No. 1423.
bardic and historical survey of rajputana.
Veli Krisana Rukamaṇi ri Rāthòra rāja Rrithi Rāja rī kahî.

edited by
DR. L. P. TESSITORI.
PART I:
pIṄGALA TEXT
with Notes and Glossary.

## CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,
AND POBLISHED BY THE
astátic societty, 1, park strreet.
1919.

$$
p-961-1.7
$$

$$
21067
$$

## INTRODUCTION.

This "Veli of Kṛ̣na and Rukmiṇi" by Rāthòra Prithi Rāja of Bikaner, which I have the privilege to edit for the first time in the present volume, is one of the most fulgent gems in the rich mine of the Rajasthani literature. Composed in the luminous days of Akbar, this masterpięce of the Rajput muse has been awarded the palm by the consensus of all the bards who have sat in the tribunal of critic from those times to this day. The contemporary bard who hailed the apparition of the new star in the Parnassian sk" as "a fifth Veda or a ninetieth Purāna "' was, in a gros ly inappropriate but very axpressive language, only giving vent to his unbounded admiration; while the other bard who pictured the Veli as "a veritable creeper of ambrosia spreading in luxuriant growth all over the earth," ${ }^{2}$ was at the same time proclaiming the immortality of the poem and foretelling the immense diffusion which it was destined to obtain in the land of Dingala. In a less picturesque, but more accurate language, one would say to-day that this little popm by Prithi Rāja is one of the most perfect productions of the Dingala literature, a marvel of poetical ingenuity, in which like in the Taj of Agra, elaborateness of detail is combined with simplicity of conception, and exquisiteness of feeling is glorified in immaculateness of form.

That a work of such refinement could be composed by a

[^0]Rajput, need not cause surprise. We are accustomed to think of the Rajput as of a man who delights only in bathing his scimitar in the blood of an enemy. or in pursuing with his spear the wild boar in the desert. but we are doing him a great wrong if we imagine that he is only a warrior, and is intupable of any gentle emotion. If he is a warrior in war, he is quite another man in peace. In the otium of his house h. transforms himself into an epicurean of a very versatile taste. and if he is very often partial to the brutish pleasures of the cup and of the table, he is not on that account leqs exquisitely sensible to the high emotions of love, religion. and poetry. In love you will find him sensual, selfish. and inconstant, but at the same time refined and gentle; in religion blind and superstitious but at the same time convinced; love and religion are indeed the two principal chords in the psychical lyre of the Rajput and, if he is born to be an Arion, he need only play upon these two chords to find within himself his inspiration. Of poetical training the Rajput has always received a full measure from his inseparable Mentor. the bard. What marvel. then, if a Rajput of genius rises to win with his verses an immortality. which he could have never conquered with his sword? Prithi Rāja is not the only Rajput who has won the poetical laurels. and the Rāthòra dynasty of Bikaner alone can boast of one or two other distinguished names.

I need not introduce Prithi Rāja to the readers of Tod, nor could I compose of him a better elogium than Tod did with two strokes of his masterly brush: "Prithì Rāja was one of the most gallant chieftains of the age, and like the Troubadour princes of the west, could grace a cause with the soul-inspiring effusions of the muse, as well as aid it with his sword; nay, in an assembly of the bards of Rajasthan the palm of merit was unanimously awarded to the Rāthòra cavalier." ${ }^{1}$ Pritht Rāja was a brother of rājā Rāi Singha of Bikaner, and like the latter had the fortune to see the splendour of the court of Akbar and to share the glory of some of Akbar's campaigns. He was born, according to one chronicle ${ }^{2}$, in the year Samvat 1606 (about 1550 A.D.), and was therefore, if the date is correct, about eight years younger than his brother Rāi Singha, who succeeded to the gadili of Bikaner at the death of his father Kalyāṇa Mala about the year 1574 a.d. (Sampat 1630). When, shortly afterwards, Rāi Singha was given an important command in the Gujarat campaign. Prithi Rāja was probably incorporated in the Bikaneri contingent and must have remained.

[^1]in active service at least until 1581 A.D., when, as Abu-l-Fayl tells us, ${ }^{1}$ he took part in the imperial expedition against Mirzā Hakim of Kabul. His gallantry in the field won him a fief in Giagurana, the ancient stronghold of the Khicis in Eastern Rajputana which the brave Acala Dāsa had watered with his blood. But his poetical genius and his piety won for Prithi Rāja a much greater distinction. His versps became famous in all the Rajput courts and, as often happens in India and not in India alone, his genius and his singular piety were associated with some suparnatural power which he was believed to possess, and he was honoured as a clairvovant and a saint even during his own lifetime. It is the sam? thing that has happened to the more famous Tulasi Dāsa who, incidentally, was Prithi Rāja's contemporary. Both Tulasi Dāsa and Prithi Rāja, the one in the east and the other in the west, the one a brah$\min$ and the other a Rajput, felt the impulse of the same stimulus: the wave of religious fervour which in the sixteenth century swept over the whole breadth of the country and determined a revival of Visnuism on the basis not of knowledge (jñ̄āna), but of devotion and faith (bhakti). Tulasi Dāsa, the brahmin, preferred to adore the Lord under the form of Rāma; Prithī Rāja, the Rajput, undrer the form of Krsp̣a, the former no doubt on account of his austere asceticism, the latter on account of his sensualitv; Tulasi Dās: selcoted for the theme of his Rämacaritamänasa the noble career of the virtuous Rāma. Prithi Rīja sang in his Veli a love adventure of the libertine Krsna.

But with Prithi Rāja the spirit of devotion never grew so strong as to defeat that pride, that fighting spirit, and that thirst of enjovments which form the nature of a Rajput, and Prithi Raja, as far as we know, never laid down his sword to take up a rosary, nor renounced the pleasures of his zenana for a miserable life of mortification. The Rajput cannot suffer emasculation, nor diminution of dignitv on any account. The storics which are current concerning Prithi Rāja, and the poems which he has left, bear evidence of his strong character. high spiritedness, and enprgy. He was an admirer of courage and unbending dignitv, and a sworn enemy of degradation and cringing servility. With the same freeness with which he would compose a song in praise of an act of gallantry or of determination performed by a friend or by a foe, he would condemn in verses his own brother, the Rājā of Bikaner, or even the all-powerful Akbar for any act of weakness or of injustice committed by them. The song which Prithi Räja composed in praise of rănò Pratāpa of Mewar for not yielding to the will of Akbar and whereof Tod gives a very free transla.

[^2]tion in his "Annals of Mewar"', is still popular among the Bikaneri Cāraṇas. Tod relates a story according to which Prithí Rāja would have composed this song to prevent the Rāno from submitting to Akbar, but the story is contradicted by the tone itself of the song, which is not of exhortation, but of praise and approval. Probably the song was composed after Pratāpa refused to accept the terms which Akbar offered him through Shahbāz Khān in 1578 A.d. ${ }^{2}$ It will not be out of place nor without interest to give here the original text of this famous composition, which Tod admired so much for its force that he regretted that he was unable to imitate it in his transla-tion:-

> नर जेथि निमागा नीलज नारी
> अकबर गाछक्त वट घवट।
> कावै वताि हटि ऊदाउत
> वेचे किम इजयूतवट ॥?\|
> रोजादताँ तया नडरोजे
> जेथि मुसीजे जगत जया।
> चौहटि तिटिए च्यावे चीनोड़ौ
> पतौ न खरचे खन्चीपया ॥ २॥
> पड़पँच दिठ वधलाज न कापति
> खोटौ लाभ कुलाभ खरौ।
> रज्ज वेचिवा नायौ रायौ
> चाटि ऊरम्म चमीर हरौ \| ह्॥

पिँड अाप है दाखि पुरसाताा
रोष्हिएयास तनो बलि रागि।
खन्न वेचियौ जठै वडखन्निम्ये
खन्न राखियौ जठै खुम्माणि॥ \| \|
जासी हाट वात रहिसी जगि
ध्रकबर ठगि जासी अ्येकार।
रहि राखियौ खन्नी ध्रम रायो
सगल़ौ ई वरते संसार $\|y\|^{3}$

[^3]1. [T'o that shop] where the men are deprived of their dignity and the females of their modesty, and Akbar is the purchaser, and the way [whereunto is] impervious, to that shop how could the son of Üdò go as a seller of [his] Rajputhood?
2. To the nauroz of the Rozaits, ${ }^{1}$ where [all] the people of the world are being looted, to that market-place, [I say,] Patò ${ }^{2}$ of Citora goeth not as a spender of [his] ksatriyahood.
3. [Other] unworthy Chiefs have not seen the deceit and the mortal blow [dealt] to their dignity, [they have not seen that this gain is] a false gain, [nay, let us say,] a veritable loss. [But] the Rānò, the descendant of Hamira, hath not gone to the shop of the Seraglio to sell [his] Rajputhood.
4. Showing [before the world] the manliness in his body, with the force of his spear the Rāṇo, the scion of Khumāna, hath preserved [his] ksatriyahood where [other] great ksatriyas have sold [theirs].
5. The shop will go, [though] the story thereof shall remain in the world, and Akbar [himself] shall be cheated some day. The religion of a ksatriya which the Rānò hath preserved [unimpaired] on earth, is made use of by [every Rajput in] the world.

Nothing better than the above song could illustrate Prithi Rāja's character. To revolt openly against the despot of Delhi and sympathize with an enemy who was considered to be one of the most troublesome rebels in the empire and, what is still worse, to predict Akbar's fall as a near possibility, was on the part of an imperial servant an act of audacity approaching madness, but Prithi Rāja did it. Was it unloyalty? If the allegations which the Rajnut chronicles make against Akbar with regard to the Fancy Bazar feast of the nauroz are true, nobody can blame Prithi Rāja for condemning an institution in whioh the honour of the Rajput women was insulted. We can gain an idea of what the Fancy Bazar feast was from the accounts left us by Al-Badāoni ${ }^{8}$ and Abu-l-Fazl.4 On the

[^4]
## mextocictros.

 The wives of the amins were also invited to attend, and there were days for men and days for women. for the amusement of the Begams and of the people of the Seraglio. All sorts of goods were displayed and His Majesty was the buyer, just as in Prithı Rāja's song. And the Emperor took advantage of these meetings to inquire into the secrets of the empire and the character of his servants, and arrange betrothals and marriages, and the people invited would part with anything to purchase an official post and the imperial favour. Even if Akbar's object in inviting the wives of the amirs to such feasts was not one of impurity, the mere fact that Rajput women left the privacy of their zenanas to appear at Court, was enough to irritate the susceptibility of a Rajput like Prithī Rāja.The story related by Tod ' and popular throughout Rajputana, according to which Prithi Rāja was instrumental in inducing Akbar to part with the custom of inviting Rajput women to Court, is probably only a later invention built upon the mention of the nauroz in the song of rānò Pratāpa. In Bikaner the story is related thus. Prithi Rāja had been sent by Akbar to purchase horses in Gujarat, and had succeeded in securing a number of very fine beasts, but had had to promise to the seller that the horses would be fed with milk every day. On his way back to Delhi, Prithi Rāja happened to pass through a village where no milk was available and was in a great plight when a Cārani girl came to him and from a single cow which she had. drew so much milk as to satiate all Prithi Rāja's horses. Prithi Rāja was amazed and fell at the feet of the Cārani asking her to impart on him some of her miraculous power. "My name is Rāja Bāı," said the girl, " whenever thou shalt be in a plight, think of me and I will come to thy help." Some time afterwards, Akbar, having heard of the beauty of Prithi Rāja's wife, sent her a summons to Court without informing Prithī Rāja. The lady came, but before entering Dolhi was met by her husband, who inquired the reason of her coming. She showed him the imperial letter. Prithi Rāja was dismayed, and for a long while wavered between the dilemma of losing the imperial favour or the honour of his wife, when he remembered the promise made to him by Rāja BāI. As soon as he thought of her, the good (yärani fairy appeared, and after consoling him, went to Akbar under the form of a lioness and frightened him into promising never to interfere with the honour of a Rajput lady again. ${ }^{\text {a }}$

[^5]No less wonderful are other stories which are current in Bikaner about Prithi Rāja and which would hardly deserve to be mentioned but because they represent the interpretation which the modern tradition gives of the personality of our Author. He had a brother, Amara Singha, who in a.D. 1591as we know from Abu-l-Fayl ${ }^{1}$--rebelled and after the fashion of a malcontent Rajput began to cause trouble by raiding and plundering. Akbar appointed Hamajò ${ }^{2}$, alias Aräb Khān, to go in search of him with orders to capture him alive. Prithi Rāja. who was present, told the Emperor that Amara Singha would not be caught and that whoever was despatched against him would be killed, but the Emperor would not believe. Hamajo went off to his duty and with a strong force surprised Amara Singha unprepared. Amara Singha was asleep and none of his followers durst awaken him, because he had a vicious . habit of striking with his scimitar whomsoever disturbed him in his sleep. At last Padama ${ }^{8}$, a ('ărañi woman who was in the Rāthòra's zenana, roused him with a song in which she told him that Akbar's army was there. The hero sprung to his feet, grasped his katāri, mounted his horse and went straight for Hamajo who was on the back of an clephant The horse leaped over the elephant's tusks and Amara Singha succeeded in reaching the howdah with one hand when a blow from behind cut him in two at the waist. The upper part of his body fell into the howdah, but before he died his kita ārī had found its way into Hamajo's heart. When Akbar received the report on the fight, he sent for Prithi Rija and congratulated him on the bravery displayed by his brother, whom he called " $a$ flying tiger," and on the fulfilment of his prediction. ${ }^{4}$
the blind Cāraṇa of Bikaner, but Siṇdhñyaca Dayala Dāsa in his Khyäta of Bikaner ;Deser Cat., i, ii, 1, pp. 218a ff.) relates it in a somewhat different form. According to Dayā]a Däsa, Prithỉ Räja went on pilgrimage to Dvarriks and on his way thoreto stopped at the village of Cidāravò, where he tnet Rāja Bäi. Some time after his return to Delhi, Karama Canda-a former minister of rājā Rāi Singha-from his hostility to Prithi Rāja contrived to bring about "some mischief," whereupon
Prithī Rãja invoked Rāja Bāī with a song beginning : बाई बावरे ज्यू व्रघ्घ
बादर बावीजे. She came, and helped him so effectively that that very day the custom of the nauroz was abolished (pp. $219 a \cdot b$ ). According to Dayāla Dāsa this event happened in Sarnvat 1657, but there is no doubt that the date has been invented by him. Tod's version of the story is quite different.

1 Akbarnäma, transl. by H. Beveridge, vol. iii, p. 908. Dayäla Däsa gives a fictitious date: Samvat 1654.
z A marwarization of Hamza.
8 The tradition is that she was a sister of the famous Safdū Mālò, and the wife of Bäratha Sankara, another illustrious name (Descr. Cat., i, ii, 1, p. $218 b$ ).

The account of Amara Singha's rebellion and death in Abu-1-Fazl is very concise. "Hamza 'Arah had a jägir in Bhimhhar. Umrz, the

Prithi Rāja's power of clairvovance was so great that on one occasion, when he was in Agra, he detected that at a certain hour of the same day the image of Laksminātha in Bikaner had been taken out of the temple. Akbar one day asked him: "Thou, who hast the Pirs under thy control, canst thon foretell the place and circumstance of thy own death ?"-" Certainly, was the reply, I shall die on the Višrānta Ghāta at Mathurā six months hence, when a white-feathered crow will appear." That very day the Emperor sent Prithi Raja on military duty beyond the Attock in order that his prophecy might be falsified. Five and a half months expired, and Akbar, who had in the meanwhile forgotten all about Prithī Rāja's prophecy, sent him a summons to Court. Prithi Rāja obeyed and started for Agra, but on reaching Mathurā fell ill and died on the Višrānta Ghāta, when a white crow appeared exactly as he had foretold "'

More human, though undoubtedly equally fantastical, is an anecdote of Prithí Rāja's private life which is very popular in Bikaner. One day in the years of his maturity, our Author was tying up his turban before a mirror in his zenana apartment, when he discovered a grey hair on his head and forthwith plucked it off. One of his wives who was watching him from behind, noticed the act and could not help smiling at. the vanity of her husband. He saw her, and turning round, improvised the verse :

> पीथल धौल़ा अ्वाविया
> बइली़ लग्गी खोड़।
> कामंया मक्त गयन्द न्यूं
> ऊभी मुक्ख मरोड़ ॥ ? ॥
" 0 Pithala!? thy grey hairs are come, and many flaws have appeared [in thee. And lo! there] stands [thy young] sweetheart like a ruttish elephant [and laughs at thee] turning her face aside."

But the lady, who was a bit of a poetess herself, promptly rejoined:

```
हल़ तौ धूना धोरियाँ
    पन्यज गग्बाँ पाव।
बराँ तुराँ जर बनपलाँ
    पक्षाँ पक्काँ साव |?|
```

[^6]" $[$ For] the plough long-trained bullocks, [and for] the road the feet of [old] sturdy walkers. [And as for] men, horses, and fruits, [they] are relished [only] when fully ripe."

A kiss ought to have concluded the scene. but the story is silent on this point as any similar allusion would be out of etiquette with the Rajputs, who are in such matters much more prudish than we are.

To revert now to more serious subjects. Prithi Rāja has left, besides the Veli, quite a number of other small poems, mostly sākha räa gita, that is to say commemorative songs. Of the many anthologies of miscellaneous commemorative songs (phutakara gita) which are in the hands of the bards of Rajputana, there is probably none which does not contain at least one or two examples by Prithi Rāja. To give particulars about these smaller compositions would serve no parpose here, and would on the other hand require a careful study of them which I confess I have had no time to make. It will suffice to say that they mostly refer to contemporary Chiefs, among whom Prithr Rāja's brother Rāma Singha, who was assassinated about A.D. 1578 (Samvat 1634), and for whom our Author seems to have had a special predilection, and that they are not all of equal merit, nor of equal interest. Evidently, they were composed at different periods, hence the differences. To the last years of Prithi Rāja's life may be safely ascribed three stotras in dühās: one in honour of the Thākuraji (Krsnna), one in honour of Rāma Candra, and one in honour of the Gangā. They are full of devotional spirit and must be senile productions.!

Prithi Rāja's greatest poem, the Veli Krisana Rukamani ri, was composed as we know from the last stanza thereof, about a.d. 1581 (Samvat 1637). As the title tells, the poem deals with the rape of Rukmini by Krsna - a mere innocent episode in the scandalous life of the Shepherd God-their marriage, their amours and enjoyments, and lastly the birth of their son Pradyumna. Prithi Rāja himself informs us (st. 291) that he has drawn his inspiration from the Bhägavata Puräna, but a comparison of the legend of Rukmini in the tenth skandha of the last-mentioned text with our Veli soon convinces one that the two works coincide with one another only in the main thread of the narrative, and differ considerably in the treatment and in the minor details. Indeed, going through the Sanskrit of the Bhägavata with the hope to detect analogies of figure or of expression to passages in the Veli, I could mark only four cases in which the coincidence with the Veli

[^7]was striking enough to indicate a direct borrowing on the part of Prithi Rāja. ${ }^{1}$ The poem, which is in 305 stanzas, opens with an introduction (st. 1-7) in which the Author modestly acknowledges that he is incompetent to sing of Krṣna, the Lord of the world, but cannot refrain, he says, from using his tongue in praising Him by whom he has been created and nourished. With st. 10 begins the narrative, at the court of Bhima. the father of Rukmini, the reasons for not beginning from Krsna being explained in st. 8-9. One of these reasons is that in a work inspired with the s̊rngārarasa precedence should be given to the woman, and another that the woman in that she carries the man in her womb for ten months ${ }^{2}$ and after delivering him, looks after him for ten years, is superior to the man and has a claim to more consideration. St. 11-24 describe with delicate touches the childhood of Rukminit, the first appearance of puberty in her lovely body. and the charms of all her limbs in the spring of her youth It is time to think of a husband for her, and her brothers, contrary to her wish and to the wish of her parents, affiance her to Šisupāla, who comes with great pomp to marry her (st. 29-42). But the girl is in love with Krṣna. to whom she contrives to forward a letter, asking him to come and rescue her from the impending marriage which is being forced upon her against her will (st. 43-66).


2 It is notorious that the Indians consider the period of gestation to be ten months.

Krṣna comes and meeting her in the temple of Ambikā, where she goes under the pretext of the pūja, carries her off in his chariot (st. 67-112). Follows a series of verses in the characteristic sonorous style of warlike Dingala : the disappointed Sisupāla rallies his friends and gallops after the fugitive couple, but Krsnaa turns round and with the help of Balibhadra defeats him after a sharp fight A brother of Rukmini attacks next, but is similarly defeated (st. 113-137). Krṣna takes the maid to Dvārikā and is married to her according to the brahmanical rite with great festivity (st. 138-158). We now come to tho most exquisite picture in the poem : the falling of the night, the impatient expectation of Krsna, and the coming of Rukmini to his thalamus. The shyness of the maid and the unbounded joy of Krṣna at her arrival, are described with all the mastership which we should expect from a Rajput of refinement who has had many love experiences of thit kind in his life (st. 159179). Then with great ability Prit'ī Rāja draws a discreet curtain before the thalamus of the two lovers, and leading us outside into the dark night (st. 180), makes us wateh the breaking of the day (st. 181-6), and then in succession the passing of the six seasons of the Indian year: the suminer (st. 187-192), the rainy season (st. 193-205), the autumn (st. 206-216). the winter (st. 217-225), the sisisira season (st. 226-8). and lastly the spring (st. 229-268). It is like a succession of migic • lintern pictures on a wall, each stanza is a quadretto in itself worked to perfection with that elegance in which Indian pocts of the seasons succeed so well. A passing mention of Krṣna or of Rukmini here and there makes us remember that they are always present behind the screen and that all these different attractions of the different seasons aro meant only for their enjoyment. With st. 269-270 the screen is pulled aside and we are allowed to have a glimpse of the fruit of their loves: Pradyumna. After seven more stanzas mentioning among other things Pradyumna's son Aniruddha (st. 2il 7), comes the conclusion which consists of twenty-eight stanzas (278-305), and is very noteworthy as the boldest possible self-eulagy which an author could compose. The presumptuuus tone of this conclusion is in striking contrast with the modest tone of the introduction; evidently, the Poet is so pleased with the work he has done that he must say bravo to himself. The Veli is declared equal to a kämadhenu on earth, for there is no blessing which it could not grant to its readers; superior to the Ganges, to pilgrimages, to penance, to meditation; a veritable staircase leading to heaven. And as for the verses of which the poem is composed, they are all one more beautiful of the other like pearls in a row, and to sift them no one is competent but Pritht Rāja; let the other poets hold their tongues, for the Veli is like a virtuous woman who suffers no censure. Seeing that Prithi Rāja's production is really incensurable, we may well
forgive him this outburst of self-confidence ; it is, on a small scale and in a different form. the same proud feeling which made Michelangelo strike the knee of his Moses and say to the marble: Speak!

The great merit of the poem is in the combination of a delightful genuineness and naturalness of expression with the most rigorous elaborateness of style. Apart from the contents, it is, as regards form, like Horace in Dingala. All the procrustean rules of Dingala poetry are observed to the largest possible extent, and yet the language is not distorted. but runs as natural and easy as it would probably have been if the Poot had refused to walk with the shackles of the internal rhymes and of the vènasagā $\bar{i}$; only more elegant, more exquisite, more musical. Indeed, the musicality of the verses is such that nothing could more conspicuously prove the error of them who hold that Dingala is too harsh for erotical or idyllic subjects, and is fit only for heroic themes. It is certain that had Prithi Rāja chosen to compose his Veli in emasculated Pingala, he would have given us a very different composition, not superior in musicality, and considerably inferior in naïveté. But, fortunately for us, he preferred to compose in the literary $b h \bar{a} s \bar{a}$ of his native land, the Dingala of the bards.

The metre, in which the Veli is put, belongs to the gita variety and is called by Dingala prosodists the veliyo gita. It consists of four lines, whereof two, the second and the fourth, identical with one another in formation, and the other two, the first and the third, different. The two identical lines are rhymed together. The metre is regulated by a determined number of mātrās or prosodical instants, which is fixed and invariable in the first and third line, 18 and 16 respectively, but in the second and fourth line varies from 13 to 15 according to the prosodical value of the last two syllables. When the line ends with a periambus ( $\cup \cup$ ), the number of mātrās is 13 , when with a iambus ( $\sim_{-}$) 14 , and when with a trochee ( $-\cup$ ) 15. Beyond this restriction regarding the last two syllables in the second and fourth line, there does not seem to be any other rule regulating the grouping of the prosodical instants in the four lines, and nearly all sorts of combinations are practically allowed.

In editing the Veli Krisana Rukamanī rī I have been able to avail myself of an advantage which very rarely, if ever, falls in sort to editors of Rajasthani bardic poetry, the existence of old commentaries. The principal of these are three and they were all written within fifty years from the composition of the Veli (Samvat 1637), one or two probably during Prithi Rāja's lifetime. They are: (a) a commentary in Old Eastern Rājasthānı or Old Dhüdhāṛi, (b) a commentary in Old Western RājasthānI, and (c) a commentary in Sanskrit. The two first are independent from one another and might well be contem-
porary and date, as I have just said, from the time of Prithi Rāja himself. Both are adespotic and undated, but (a) is certainly anterior to Samvat 1673, and (b) is.certainly anterior to the Sanskrit commentary, which is dated onlv five years later. As for their probable authors, it looks as if (a) was the work of a Cāraṇa, and (b) the work of a Jain, but it is just possible that the latter is also the work of a Cärana recast into its present form by a Jain scholar. The Sanskrit commentary (c) which, incidentally, is the most valuable of all, was composed by a Jain, vācaka Sārañga, in Sampat 1678 , from a bālāvabodha in Bhāsā by a Cārana Lākhò. Sering that the commentary by Säranga generally agrees with (b), one would naturally feel tempted to identify the bālävabodlha by Lākho with the Old Western Rājasthāni commentary, but in that case it must be assumed that the latter has not been handed down to us in its original form. A fourth commentary (d), also in Old Western Rājasthāni and by a Jain, appears to have been compiled during, or before, Samvat 1727 from (b) and (c), but though sometimes useful on account of greater diffuseness. it hardly contains anything that is not already found in the two commentaries just mentioned.

The manuscripts which I have collated for the edition of the Veli are the eight following :-

B : MS. No. 28 of Descr. Cat. of Bard. and Histl. MSS. Sect. i, pt. i, preserved in the Darbar Library in the Fort of Bikaner. Written in Samvat 1673 at Bikaner, during the rule of rājā Sūra Singha Containing the text with a $t \stackrel{i}{i} k \bar{a}$ in Eastern Rājasthāni or Dhữḍhārị. The MS. has undergone many modernisations and other alterations by a later hand, in the case of all of which I have always taken into account only the original reading, when still readable.
J: A Jain MS. preserved in the Mahimäbhakti Bhaṇ̣āra of Bikaner, consisting of 16 loose leaves, $44^{\prime \prime} \times 93^{\prime \prime}$ in size. The page contains 13 lines of $35-45$ aksaras. Devanāgari script. Copied by a Hiraji in Samvat 1692 at Jālanapura. The MS. contains the mere text, without any commentary, and the readings generally agree with K , but in places deviate from $K$ and concord with $U$. The writing is very inaccurate: $\bar{i}$ and $\bar{a}$ are often confused with one another and so $c$ and $v$, and $s$ is very frequently written for $s$.
K: Another Jain MS. preserved in the Mahimābhakti Bhandāra, consisting of 31 loose leaves, $44^{\prime \prime} \times 10 \frac{1}{1 "}^{\prime \prime}$ in size. The page contains 15 lines of about 50 aksaras each. Devanāgari script. Written by a Mānikvamuni, pưpil of panḍit Nemaharsamuni, disciple of vācanācärya Samayamürtigani, at Khaṇ̣apagrāma, in the year Samvat 1722. Colophon:-

## रूति के़ल संवतयुगलकरमुनिषंभवत्सरे जौष्टमासे बवदातपच्ते रजनोशारे वाषनाषार्ययुर्यसमस्लनिद्याकलिंक्कवा०  महषंमुनिय (sic) शिघघमुनिमाधिक्ममुनिना लेषि ग्रीषंछपयामे (k) fill

The MS, contains the text with the same commentary in Dhuũdhāri as MS. B. The readings are generally the same as in B, as corrected by the later hand, only occasionally different readings of N and U are adopted. In the writing बत, च. षे, and चड, बौ, बो are generally employed indiscriminately.
M: A MS. obtained from Mathena Jiva Rāja of Phalodhi, in the form of a book, originally consisting of at least 1,350 leaves, about $9 \frac{3}{\prime \prime}^{\prime \prime} \times 6 \frac{1}{\prime \prime}^{\prime \prime}-7^{\prime \prime}$ in size, but now fragmentary, especially in the former half where the leaves have been in great part eaten away by white ants. Written by different hands in different places, partly during the rule of rājā̄ā Sūra Singha of Jodhpur, and partly during the rule of his successor Gaja Singha and the beginning of the rule of Gaja Singha's successor Jasavanta Singha. The volume contains an extraordinarily rich mine of disparate works, from mystic-devotional poetry to a chronicle of Jodhpur and genealogical lists of the Räthòras. and it would be impossible to try to give here an idea of all the different subjects. Our Veli is found at pp. $535 a-570 b$ of the MS., and is unfortunately frag. mentary owing to the lower margin of the leaves having been eaten by white ants. It is written in Marwari script on 15 lines per page and 12-15 aksaras per line. From the colophon at the end it appears that the Veli was copied at Mèhakara (near Buranpur: in the Dekhan), in the year Sampat 1676. The text is fairly accurate and closely agrees with B, so much so that it would seem that both $M$ and $B$ are copies from a unique original. A peculiarity of the writing is that $\mathrm{T}^{\circ}$ is generally
 -
N : MS. No. 34 of Descr. Cat. of Bard. and Histl. MSS., Sect. ii, pt. i. Written at Nāgapura in Sampat 1727. The text generally agrees with $P$, and so does the commentary except that the latter is more diffuse than the commentary in $P$, and is also enlarged by quotations mostly marginal, from the Sanskrit commentary of U .
P : MS. P. 18 (see "Progress-Report" in Journ. As. Soc. of Beng., Vol. xiii, 1917, p. 199), a Jain MS. consisting
of 30 loose leaves, $44^{\prime \prime} \times 10^{\prime \prime}$ in size. The page contains six lines of text of about 55 aksaras each, and about 12 lines of interlinear commentary, written in very minute characters comprising about 65 aksaras per line. Both the text and the commentary are accurately written, but the last leaves of the MS. are lacunons owing to the bad ink which has caused them to stick to one another. The commentary is in Old Western Rājasthāni. From the colophon at the end, which is legible only in part, it appears that the MS. was written by pandit Tirtharatnamuni in Sampat 16--1 ? ...... . -रसधरणीत्मिते बधं).
S : MS. No. 29 (a) of Descr. Cat. of Bard. and Histl. MSS., Sect. ii, pt. i. Written at Sol̄̄pura in Sampat 1757 (see p. 163a). Generally agreeing with B as corrected by the later hand, and so also with K. This MS. being of no particular importance, I have collated it only as far as st. 100.
U : MS. No. 33 of Descr. Cat. of Bard. and Histl. MSS, Sect.ii, pt.i. Written at Ūdāsara by Rājasāgaragaṇi for the use of pandit Sukharatna in the year Samvat 1781 (see p. 39a). Containing the text accompanied by Sanskrit $\mathfrak{i l} k \bar{n}$. styled "Subodhamañjari," composed by a vāa raka Sā̀ranga, pupil of Padmasundara, at Pālhanapura under the rule of Peroja (Firoz), in the year Samvat 1678. From the introduction to the tīk $\bar{a}$ it appears that this was composed after the guide of a bā̄ñabodha, or vernacular paraphrase, previously written by a Cārana Lākhò:

लाखाभिध्येन भाषायां चतुरेगा विपस्चिता
चारणेन द्वतो बालाउबोधो [s]थ्थसुलब्षये \|8\|
प₹ं न तादृगर्थोक्तिपटुत्वं वितनोत्ययम्।
तेन संस्टृतवाग्युक्तया टीकामेनां करोम्यहम् $\|丩\|$
The cost of printing this volume has been generously contributed by His Highness General Sir Ganga Singh, Maharaja of Bikaner.
L. P. Tessitori.

## श्रय वेलि <br> किसन हकमसी री राठौड़ राज पिषीराज री कही।

परमेसर प्रयावि प्रयावि सरसति पुरिा
सदग्गुरु प्रयावि नित्है ततसाइ।
मझ्भल़रूप गाइजे माध्व
चार सु के ही मझ्ञल़चार ॥ ? ॥
आ्रारम्भ में कियौ जेडा उपायौ
गावरा गुगानिधि हँ निगुया।
किरि कठचीच पूतली़ निज कार
चीन्रारै लागी चित्र्या॥ २॥
कमल़ार्यति तरी़ कह्वेवा कीरर्दत
आदर करे जु क्यादरी।
जायो वाद माँडडयौ जीपरा
वागह्हीया वागेसरी ॥ ₹ ॥

11 MS परनेष्डा, MP प्रष्षम, RKN पुए, JM पषि, $S$ पष, $U$ पिfि, (M)S सतगुष, J गार्द, $K$ गाईंये, $S$ आवीधै, $P$ माधष, JU चारि,

२। KS चेष, NPU जपाये, $J(M)$ जपाया. BKS करि, $M$ कर, $N$ किर,
 बीचारड, $B$ चिर्चषि, $M$ बीचए.
Q। $P$ बत्रेषा ( $f 0 r$ बरेषा), JS मंषीचौ ('ीच), $S$ बातधीय, BKMNPU बालीष, MS बाधुड़ी.

सरसती न सूरे ताइू तूँ सोभै
वाउबा अबौ कि वाउलौ।
मन सरिसौ धावतौ मूढ मन पर्ट किम पूजे पड़ुलौ ॥ $8 \|$

जिलिय सेस सह्हस फश्रा परिा फराया वि बि जीं है
जीह जीह नवनवौ जस।
तिराना ही पार न पायौ न्रीकम
वयया डेडराँ किसौ वस \| पू॥
सीपति कुएा सु मर्त तूभ गुणा जु तर्वति
ताह कवया जु समुद तहै।
पष्बी कवरा गयरा लगि पऊुचै
कवरा रह करि मेख करै ॥ ही ॥
जि्भिया दीध जनम जगि मुखि दे जीहा
क्रिसन जु पोखा़ा भर्या करै।
कहगा तगौौ विरिा तथौ कीरतन
सम कीधा विएु केम सहै ॥०\|
 BMS उषो क, B मनि, NP सरसज, BJK मfि, M मंज घाबंतो मुब षूरिष मंन, NS पह, JKU पांगुस्ड .
यो KMN fिब, MS फुण, PU जीषि जीधि, M अषिबवो, BKMNS तिब, $J(M) P U$ ाधज ( $f$ or पाशौ), $M$ तीकंम, $U$ हैषरा, $J$ किस्य, $N$ किषो.
 (ditto), B.J त्रुवन, B चिब्बती (for तबसि), PS तबत, J षमंद्य,

$S$ षोष्षै, $S$ गंक, $P$ किरि, KMS मेर .
๑। BKNS जिष, $\mathbb{S}$ जुण, BKS मुष, BKS द्रसक, JPU fिषक, JK ज षोषष, BNP(S) U घंपोष्ष (for नु पोषष), B तथै (for 1st तारी),

राठौड़ राज प्रिजराश री कही।
उकदेव ब्यास जैदेव सारिखा
संत्कव बनेक ते बेक सश्य।
चीररणाया पईहलौ कीजै तिfा़

रस मास उदरि पर्धर बले़ वरस रस
ओ इहं परिपाल़े खिबडी।
पूत हेतु पेषतां पिता प्रति
बल़ी विसेब़ मात बडी ॥c ॥
दन्क्यारदिस देस विदरमीति रोपात

गरति बेका भीखमक. राशा
सिरहृ श्रहि गर बसनर सर ॥ ॥०॥
पष्ष पन ताई कही पुपनी


J स्पा (ditto), BJN ते (for fतिणि', KS ते (ditto), U तदं (ditto), BS तणा (for 2nd ताौ , B.JKMNPU ॠ्रम, $S$ संमबा, $K$ बीधां, $J K$ विषा, $B$ विन, $S$ बर्णि .
¢। BS चुष्टेव, $N$ बयाष, MNPU अयद्वेव, JN fन, KS स, B तु (for ने), $M$ परीक्ष ( $f o r$ वे घंक), J पह्चलोई, $U$ परिस्नुं, $B$ पहिलै, $M$ पह्ला दू, BKMNS निगा, J प्रंथीद, M गुथीजै, BS गूंधियो, NPSU बेष, $K$ वेग्र (for कीfणा), KU श्टंगार, $S$ किणयार.
C। K उपरि, JN उथरि, $P$ चघर, MSU उड्र, $B$ घां, $M$ रं, $K$ बेखजी, BJ पूच, $K$ पुच, $B J$ हैति, KMNSU छेत, $P$ जोवतां, $S$ पिषंत, $M$ पषि (for प्रf(स), JMS बसे, BS विसेषत .
 J राजति (for 2nd दीपति), $K$ राजत, $M N$ चेक, $M$ भीषमएष, S भीषनुष, PU रिरिषर, M कै रे खेतै (for षिरहार), S उघ्दुर .

रूकमाऊ छने खकमाल़ी उकमकेस ने खकमरथ ॥ ११॥

रामा क्वतार नाम ताइ रकमर्मा
मानसरोर्वर्टि मेरणगार ।
बाल़कति किरि हंंस चौ बाल़क
कनकर्वोल बिऊँ पान किरि ॥ २२॥
ध्षनि वर्गसि वध्ये ताइ मर्ास वधे के
वधै मार्ास तोई पहरि वर्धान्ति।
लखगा बन्रीस बाल़लीलामै
राजकुमरि ढूलड़ी रर्मन्ति ॥ १३ ॥
सँगग सखी सील़ कुलाल़ केसि समाली
पेखि कली़ पद्मयी परि।
रार्भत राजकुँयरि रायक्भरा
उडिया बीरज क्रम्बहरि ॥ ११8॥
 M 㐫वर ．







文日， S कणा， B पदिनषी K पदमनी， N परकिषी， S राबत，BNU



राठौड़ राज प्रियीराज री कही।
सैसव तनि दुखर्पात जोवयां न जार्यात
वेस सन्धिर्साह्याता सु वरि।
fिव पल पल़ चढतौ जि होहसै
प्रिथम ग्यान क्षेछवी परि $\|$ ? $2 ा$
परहलौ कुखाख राग प्रगट थौौ प्राची
अरा कि बरुलोट अम्बर।
पेखे किरि जारागया पयोहर
सन्म्भा क्द्या रिखेसर ॥ १६॥
जम्म जीव नही कावतौ जायो
जोवा जावालहार जाए।
बङ विलखी वीछड़तै बाल़ा
बाल़ सँघाती बाल़पया ॥? ॥॥
आर्गाल़ fपत मात रमन्ती अर्रूराज
काम विराम छिपाड़ा काश ।
लाजबती अ्साप्रि सेह लाज विधि
लाज करन्ती घ्वावै लाज il ? ॥॥
 KNPSU बीवब, N वर्थषि (for वेष), JKNPU ढvषा, J 『व. J
 होरही, $P$ होषी, $S$ उसे, $U$ होससे, BKMNSLं प्रथम, J पिथम.

 $N$ बरि, $S U$ किर, $J K$ प्राल (for किरि), $S$ पथोषर, $U$ पथोषर, $K U$






सैसव सु जु सिसिर वितीत थयौ सङ गुला र्गति मर्ति र्वात बेश्द fर्गाय।
आाप तगयौ परिग्रह ले कायौ
वहागापौ रितुराउ fिता ॥ १८॥
दल पूलि विमल़ वल नयया कमल़ दल़
कोकिल करु मुहाइ सर।
पाँर्पया पद्ध सवाहि नवी परि
भूहाँ रे र्नममया भमर \｜२०\｜
मल़याचल़ सुतनु मल़़ मन मौर
कली़ कि काम我象र कुच ।
तथौ दखियार्दिस दरिया निगुग्मम
ऊरध सास समीर उच ॥ २२ ॥
चालाँद सु जु उदौ उह्हास हास र्षात
रार्जत रद रिखर्पन्ति रख।
नयया कमोदनिगा दीप नासिका
मेन केस राकेस मुख ॥ २२ ॥
 $P$ बहीक，$N$ चिघष，JM षष，$N$ ब बरे，KNS गष，KNU परिगष， $P$ परियाि，$S$ परगष，$P$ बेड，$S$ षावव，JU तष्पापष，$P$ तरबपषर， BKNU रतिराज，$P$ नित्रुराय．$S$ रfिराय，NS स凶；$K$ सक．
P•। JKNPSU फूष्ब，NP बनि，$M$ वब，$K S$ बयन，$J$ नेषा，NP वरष
 $J$ पषि，JPU＊मारि，KN समार，$S$ धारार，KMNU भुषषा， BKMNS भfिया，BKMNPS भमर ．



PP। JKMNS ज，$B$ for，$P$ जद्य，$S$ जदे，JN रिfषपनक，$K$ बयक，$S$ वस्तन， BS बमोर्दिन， JU कुमोद्दिजि， K बमोदिरी， S मीन ．

# राठौड़ राज प्रिथीराज री कही। 

वधिया तनि सरवरि वेसि वधन्ती
जोवण तथौ तयौ जल़ जोर।
कार्मया करग सु बाग काम हा
दोर चु वरणा तागा किरि डोर ॥ २३ ॥
कार्माय कुच कठिन कपोल़ करी रिकार
वेस नवी विधि वागि वरागा।
बर्झत स्यामता विरार्जति ऊपरि
जोर्वfाए दाएा दिखालिया जालाता। २४ ॥
घरधर सिंग सधर सुपीन पयोधर
घाूँँ खीया कटि र्भात सुघट।
पदम्मगा नासि t्रियाग तबी परिए

नितब्बयी जान चु करम निहुपम
रम्भ खम्भ विपरीत रख।

PB। KMNS तब, BKMS चरवर, ALL बेष. BP'S जोबन, $U$ ल
 (for दोर), U छोfि (ditto), S ष, BJKMNPS बरण, BKNPS किर, P दोर (for ©ोर).
 (for बेष), K बाष, KU वषाष, BU घामसा, P षामसा, BS विराजन, $K$ विराजित, JMNPU जोषष, $K$ घोषल, $S$ जोषक, JKU दिपाजा, $N$ रिषात्र, $P$ रिषासि, $K U$ जाप्य.

 JKNSU प्रथाय, JKMN कोषा, BS त्रोष, $P$ होषि .

जुर्षल़ वालि तस्ड गरभ जेहवी
वयलो बाखायौ विदुख ॥ २६ ॥
ऊपरि पदपलव पुनरभव कोरति
निमल़ कमल़ दल़ ऊर्परि नीर।
तेज कि रतन कि तार कि तारा
हरिछँस सावक स्सिछ्छर हीर || २७ ॥
ब्याकरा पुरागा सर्मिव्वित सासन्न विधि
बेद् चारि खटअछ्ध विचार।
গागा चतुरदस चौसठि जायी
अनँत अनँत तसु मधधि ध्रधिकाइ ॥ २ए ॥
साँभलि़ ब्नुराग घयौ मनि स्यामा
वर प्रापतित वन्कती वर ।
हरि गुला भरिा ऊपनी जिका हटि
हरि तिगिए बन्दे गवरि हर \| २ल ॥

 जुषш, U नुब्छ, NP नुवल, S कोवस, NPS माष, BJKMS तष .
P०। BP बोपरि, BKMNPS ${ }^{\circ}$ पन्नव, BKPU प्रकर्भंब, $J$ पषित, $B$ निर्मष्ब, $S$ fिरनष्ष, $K$ बमा, $S$ ब, JK षार्वषि, JP षषषर, $S$ सिषषर .
pन। BJNPU चषति, K रषत, BKM षास्र, J चासिच, K बार, MS जंबि, $J K$ चतुर्दम, $K S$ जाबे, $M$ जंषे, BJMS सष, $J$ मंभि .
Re। MPSU संभf, M चयु, $N$ चिष, BP धामा, NU घामा, $K$ बंशित, , K भषी, JU हुष (for भfि), (B)M जिषा s, KMNPU षर
 JU गोरि .

राठौड़ राज प्रिथीराज रो कही। $\varepsilon$

रेखे पित मात कोरिसा 由वयव
विमल़ बिचार करे बीवाश् ।
चन्दर दूर मीलि कुत्लि करि चु
नाह्ह क्रिसन मिटि सूर्मे नाप्ह ॥ ३०॥
प्रभरान्ति पुत्र दम मात पिता प्रति
क्मन्हाँ वासना वसी दूसी।
ग्याति किसी रार्जवयाँ ग्वाल़ाँ
किसी जाति कुल़पॉँति किसी ॥ ३१।
सु जु करै बच्छीराँ सरिस सगाई
ज्योलॉंडे राजकुल़ इता।
त्रिधपयौ मति कोह वेसासौ
पाँतरिया माता ₹* पिता ॥ ₹२ ॥
पिता मात पभयौ पूत म पाँतरि
सुर नर नाग करै जसु सेव।
लिखमी समी रकमखी लाडी
बासुदेव स़मौ वासुदेव ॥ ₹₹ ॥
ß०। $M$ रूषे, BM fित्रु, BJKMS षेरहा, $M$ षविषब, $S$ रबषब, $M S$ बिचारि, BKM बरल ( for वीे), MS बौमाह, AldL बोब्ध जक्ष, BKM बरि क्ञा, BJNPSU किषच, BJKM घरि, SU fिर .
ह१। KNP पभषंनि, JPSU पूत, M किसी व्याति .
ppI KNS का, $B$ जि, M षरfि, JS बोलंडे, JU धबापfष, K ह्रापषै,
 [ k ]
 (for पหषै), JMS पूष, U पंतर्तर, BJM के (for ซछ्ठ), S बซ, NU


10
वेलि क्रिसन रकमसी रो
मावीन्न म्नाद मेटि बोलै मुखि
सुवर न को सिसुपाल़ सरि।
ष्बति बँनु कोपि कुँवर ऊर्पायायौ
वरसालू वाहल़ा वरि ॥ ₹४॥
गुख गेशि गयौ गुर चूक जाराय गुए
नाम लियौ दमषोख नर।
हेक वडौ हित ऊनै पुरोशित
वसे सुसा सिसुपाल़ वर || ३थ ॥
विप्र विल़ंब न कीध जेला आ आइस वर्वस
वात विर्चाएि ग भली वुरी।
पहिनुँ दू जाह लगन ले पुह्हतौ
प्रोहित चन्देवरी पुरी ॥ ३६॥
एँ हरर्गख घयौ सिसुपाल़ हालियौ
ग्रश्ये गायौ जेगा गति।

 $J K M U$ बोप, $N$ कुमर, MS कार, वैधजो, KP बर .
 $J K S U$ बंद (for कियो), $N$ जाहु (ditto), $M$ लंद्धोष (for इमे), K गुर (for कर), K छयो, P ङउ, U छर्द, BKM परोषित, JU जुरोषित, $B K$ बो वरे, $S$ वरी.

 बाद), MNPU रक्जत, J पुज़ज .

साठैड़ राल किपरोग री कणी।
कुणा जाौौ सँगि जैबा केतला देस देस चा देसपति ॥ ३०॥

कार्गाम सिसुपाल़ मर्मखजे ऊछ्व
नीसायो पड़ती निहृस।
पटमबउप काइजे कुँदगयप्पर
कुन्द्यामै बाभ्कै कल़स \｜३ए॥

ईँट फिटकमै चुली क्समम्भ।
चन्द्या पाट कपाट इ चन्द्रा
खुम्भी पनाँ प्रवाल़ी खम्भ \｜३ఁ॥
जोइइ जल़द पटल़ दल़ साँवल़ उजल़
मुरै नीसाता सोह⿸丆口द घयाघोर।
प्रोल़ प्रोलि तोरा परठीजै
मख़ किरि तबडव रिारि मोर ॥ 8०॥
 $B$ समिपाल，$S$ सस $^{\circ}, U$ fश्ड ${ }^{\circ}, P$ गाया，$B K$ बेषा，$S$ जीष，JNP वेfा，$U$ वेष，$K M i$ ज्या（for कणा），$S$ ता（for चा）．
 सिष ${ }^{\circ}, S$ स母 $^{\circ}, J$ मंतीर，$K$ मांडीउ，$M P$ मंडियष，NU मंब्रोयर，$K U$
 कंडपपर， JU कंध्रात， M कुंद्रमे， P वाद्र（for वाभै）．
 （ ${ }^{\circ}$ घ）， KU चंद्रब， BMSU कपाटे，BPU द्र， P पसा．


 M for ．

राजान जान सँँगत कुता जु राजा
कहे है दीध लबाटि कर।
दूरा कैर कि कोरा दीसै

गावै करि मूल़ पढि थाठ गौखे
मनै सूर सिष्पाल़ मुख।
पदमसात बनि पूले परि परस्मात
उखमयी कमोदरणी खख ॥ १२ ॥

भुर्वण्या सतन मव तहु fिलित।
fिलिख राखे कागल़ नख लेर्उणि
fर्मित काजल़ अँचू र्मिल़त || ४₹ ||
तितरे हैक दीठ प्रवित गलि़नात्रौ
करि प्रापर्यति बागी कहला।
 किसाहि, JKN सकाठ, M लिसाह, BJKMNPU बचर, S क हूरब, $J$ धमष्ँ, BJKMNPU किणा, $S$ बा, $J$ षष्टार .


 बबर, BP दूधि परि पूबत्र, NP ब्थमिबी, $\mathrm{U}^{\circ}$ मिशि, P क्रमोडिती.



 $J$ बालद, $B K$ नेषष, JPU १ीविषि, $B$ ш夫, KMS बfि, $S$ मिष्षा, $M$ किर्यंति .

राठै़़ राज प्रिपीराज री कहो।

## देहि संदेस्ष लगी दुवारिका

बीर बटाज प्रारमब॥ $188 . \|$
म म कर्रित्ति ठील धिव जबें हेसमन
जाह जादाँ हम्द्र जन।

पग बन्दल करि देह पन || 84 ॥
गई रविकिरा यहे थहें गहमह
रहशह कोई वहु रही रह।
ष जु दुज परा नीसरे हूतौ
निसा पड़ी पालियै वश \| $8 € \|$
दिन लान स ने़ै़ै दूरि दारिका
भौ पजजे़स्सां किसी भति।
साँम सोच कुन्दगणरि हूतौ
भारिगैै पर्भाति जर्गति || $80 \|$


 दे घंटेषो.
 $S$ उर, $B$ रेकमfि, $U$ षेषमन, $P$ नाषे, $B$ काष, $K N U$ बारि, $B K S$ जाइवे, $N$ एंद, JM माषरा, MNS जता, JU घंतv, KP कुप (for

 JU होर (ditto), B वर vघ (for बोट बष), KN बहि, B रेे, B'JMNS क, BKM दिज, U डुनु.

 fिमी), K भांनि, JKMU धांभि, BKS क्षद्बडर, MP ${ }^{\circ}$ बgरि, JKNPSU परसावे, M प्रावि .

धुनि वेद् सुर्यति काँ सुणति सद्ध धुनि नद भरूल्रहि नीसाब नद। हेका कह्ह हेका हीलोएल सायर नयर सरीख सद \| 8С॥

पर्वाहारि पटल़ दल़ वरणा चँपक दल़ कल़स सीसि करि करि कमल़। तीरथ तीरथि जद्रम तीरथ

विमल़ क्राहमया जल़ विमल़ || $8 \subset \|$
जोवै जाँ ग्रहि ग्रहि जगन जागवै
जगनि जगानि कीजे तप जाप। मार्शगि मारगि अम्ब मौरिया

अव्वि्वि क्रम्ब कोकिल क्रालाप \| पू०॥
सर्मात बे किना किना बे सुछ्हितौ
ष्षायौ कि हैँ छमरावती।
जाइ पूक्टियौ तिराया इम जम्पियौ
देव सु का दुम्वारामती ॥ थ? ॥


ve। JKNPU परिषार, J चरण, M बरस, JKMU बीษ, B क्ष परि, J
 तीरच), $J$ तीरिि (for 2nd तीरघ) .
प०। $B$ बोषर. $J$ नोर, $K$ जोषे, $M$ नोरे, $B K N P U$ मृत्, $M$ किए, $B K$ जरानि (for चमल), S जियल, BKS मारत, BS जाष, $B$ मोतीये, ${ }^{\mathrm{J}} \mathrm{KSU}$ नीरिथा, PS बffu, KN बंष (for बंधि) .
 (for घा), BMU द्वारामती, S र्वारकामती .

राठौड़ राज प्रिथीटाज री कही।
सुडाि स्वरिा वयया मन माहि धियौ सुख
क्रमियौ तासु प्रयाम करि।
पूक्बत पूक्षत ग्यौ कन्तह्रुर्टर
ऊबौ सुदरसया वयौ हरि ॥ पूर॥
वद्वार्शविन्द गोविन्द वीखियै
चालोचै कापो क्राप सूँ।
हिव रुकमयी क्रितारथ उइस्यै


ऊठिया जगतर्पति अन्तरजामी
दूरन्तरी आवतौ देखि।
करि वन्द्या अ्यातिथ ध्रम कीधौ
वेद्रे काहियौ तेनागा विसेखि ॥ 48 ॥
कस्मात् कर्मिन् किल मित्र किमर्य
केन कार्य परियासि कुन्न।
 BJMK घथौ, BJMS пाष, JKN(M)PSU आगv, KP बतषรर, J

Kश। $K$ बीचिघो, J पेषीयष, $M$ बेषीचो, BS चालोंजे, BMNU चाप बाप,
 NU बकमिषी, BJKMPU छ्लातर्य, $B$ होसें, JK होषद, NU होला,


 KS द्वे, BKMS बंद्य, JU vांतिथि, $U$ vर्म, $S$ कीजे, $K$ किष, MPS वेषा, U चैस, BKS विकेष.

# प्रूहि जगेन येन भो व्राह्मय 

पुरतो मे प्रेषितम् पच्न \| यू ॥
कुन्द्यापर ऊँता वसाँ कुन्दल्परि
कागल़ दीधौ बेम कहि ।
राज़ लगैँ मेल्हियौ खंकमयी
समाचार दर्शया माश्हि सहि ॥ ॥६ ॥
क्यायान्द लखखा रोमास्तित काँसू
वाचत गद्गद् काँठ न वौौ।
कागल़ करि दीधौ करणाकरि
विरिएा विरिता हीज त्राह्मया तथौ \| पू० ॥

## देवाधिट्वेव चै लाधै टूनै

वाचल लागौ व्राहमया।
विधि पूरवक् कहे वीनवियौ
सरखा तूभ छसरखासरणा \| $\mathrm{L}^{-1} \|$



 JKNPU थेब, BS को (for भो), JK थो (ditto), M व(ditto), JN
 प्रहितो, B पहि (for पष), K श्रनि, PU पषा.




 BMS दीजो, BKS बरणाबति, $M$ बरि (for 1st fिति), BKU लिष, 5 fिए fी वेष, BMP व्राषमए.



राठौड़ राज प्रिथोराज री कही।
बलिबन्नया मूभ्क सियाल़ सिए बलि़ प्रासै जौ बीजौ परगौ।
करिल़ घेनु दिन पात्र कसाई
तुल़सी करि चब्डाल़ तथै ॥ цK ॥
मम्ह कजि तुन्ह ह्रीडि क्वर वर कायौ
कैषति किरि होमै अ्यगनि।

बेद मन्न स्नेबाँ वदनि ॥ \&०॥
हरि उसे वराह्ह हसे हरियाकस
है उधरी पताल़ ॠँ।
कहौ तई करणामै केसव
सीख दीध किर्काय तुष्छाँ सूँ ॥ छई ॥
कायो सुर बसुर नाग नेचै नहि
राखियै जई मँदर रहा।
मह्रा मथे नूँ लीध मश्रम्एा
तुन्शॉं कियौ सीख्या तई ॥ ६२ ॥
 पाषै, $B$ बीजे, BJKMS षेन, S दष (for दिन), $K$ नद (ditto), S पान, MS तुष्पी, U किर.
 BKNPU बरि, $S$ किर, JMNPU घाफिमाम, $B(K) N$ म्रहि, $M$ पिष, $B(P)$ संम्टति, $J K$ संपर, $S$ षंपषिघो, $M$ रेवा (for षर्रापि), $S$ बाल (for म禺), BJS मेषां .

 बर्दामय, BN करणामय, $S$ बरताकर, BKMSU किए.


 किष, JKMNU बीषविषा .

# वेलि क्रिसन खकमयी री 

रामा अवतारि वहे रिरिग रामगा
किसी सीख करणाकरण।
हैं ऊधरी चिकुटाठ छँती
हरि बन्धे वेल़ाइ्ररा ॥ ६₹ ॥
चौथिया वार वाही़ करि चन्नुभुज
सद्द्य चक्र घर गदा सरोग।
मुखि करि किरूँ कहीजै माहव
घन्तरजामी सूँ घालोज ॥ ई8 ॥
तथापि रहे न हें सकूँ बकूँ विर्ग
चिया अनै प्रेम क्वातुरी।
राजि टूरि दारिका विराजौ
दिन नेड़ौ क्याइयौ दुरी | हैथ ॥
निर्गि दीच्ह लगन वेल़ा काडा तै
घणूँ किसूँ कहिजे क्या घात।
पूजा fिसि क्वार्विसि पुरखोतम
अम्बिकाल़य नयर क्वारात \| छ६ ॥


 $J M$ षरि, JKPSU भुष, $J$ बाई (for करि), $S$ बाहुं बfyजे .
(4) KNPU [हं], KMS निय, BJKMS घेशानुरी, JNU राज, NU हुरारिता, $P(S)$ कुपारिका, $S$ विराने, BJKMNPSU नेश्द०, BJKMNPS बाev.
 $S$ बाषा ते वेषा, $P$ तोबर (for मे), BS धबो, $J$ करीई, $P$ बरोयद,



राठौड़ राज प्रिथोराज री कही।
सारक्भ fसल़ीमुख साथि सारथी
प्रोहित जागयाहार्हार पथ।
कागल़ चौ ततकाल़ प्रिपार्निषि
रथि बैठा साँभल़् ब्ररथ ॥ छ७ ॥
सुग्रीवसेन नै मेघप्रह्हप सम-
वेग बलाहक दसै वर्हन्ति।
खँचत लागौ निभुवनर्पति खे़़ै
धर गिरि पर सान्शा धार्वन्ति ॥ झ-॥
रथ थम्म सारथी विप्र क्रहिए रथ
औ पर हृरि बोलिया इम।
भायौ कहि कहि नाम बन्हीयौ
जा सुख दे स्याम नै जिम \| ६c॥
रह्हिया हृर सही जाडियौ रकमसा।
कीध न छवड़ी ढील कई।
चिन्तातुर चिर्वा इम चिन्तवतो
यई कीँक किम धीर थई ॥ ००॥
(O। B सारिथी, S प्रोषत, B.JKNPU छ्रपाबिषि, JKNPSU रच, J मंभलि, K मांभबे, N 'ली, M inserts here st. ०8.


 बो उर), J(K) चणारष, MPS बमीषज, $J$ दू, $S$ पाबै (for हे),

 बतरी, MS चवु़ी, JKPSU चित, BM fचंत, $N$ रम घित, JKU पिंसबतां, $K$ मान (for fिस), $S$ साद (ditto).

चल़पन्न पन्न थियौ दुज देखे चित
सकै न रहति न पूछ्धि सकन्ति।
औ आवे जिम जिम बासहौ
तिम तिम मुख धारणा तर्कन्त्त॥ ११॥
सँगग सन्त्त सखोजबा गुखजबा स्यामा
मर्नसि विचारि सै कही महृ्ति।
कुससथली ऊँता कुन्द्यप्परि
क्रिसन पधारा लोक कह्इन्त || ०२ ॥
बम्भा मिसि वन्दे हेतु सु बीजौ
कही सर्वराया सम्भली कथ।
लिखमी क्वाप नमे पोइ लागी
अचररिज को लाधै अरथ ॥ १३॥
चटिया हरि सुर्या सक्राखणा चटिया
कटकबन्ध नङ घ्या किध।

११। BKMS थयज, JU चिज, BKU दिज, $K$ देषी, BM रणिल, JK रहिति, $U$ षकि व रंंति, $S$ रहि तीपि, BJKU द्रम (for बो); BM



 BJNP विषन, K ह्रषन, JS कांत .

 ' घाधषी, $P$ सर्भा: $M(S)$ संभक्षी, $N$ बाय (for बाप), $N$ बमी, BN पाष, PU पष, BJNP बोर, KD बोर, BKMNS सारो, JPU שाषा .

राठोड़ राज प्रिथोराज हो कही।
२१
ब्येक उजाथर कऱध्हि ब्पैवाहा
साथी सड़ ब्वाखाढसिध ॥ ०४ ॥
पियिए पन्यि वीर जूजुन्मा पधाया
पुरि भेल़ा मिलि़ कियौ प्रवेस ।
जया दूजंया सवि लागा जोवया
नर नाइी नागरिक नरेस \| งy ॥
कामणगा कर्ह काम काल़ काष्ह केवी
नाराइगा का्हि अ्रवर नर।
वेदारथ दम कहै वेदवँत
जोग तन्त जोगेसवर \| ৩६ः॥
वसुटेव कुमार तखौ मुख वीखे
पुतौ सुतौ जरा क्मापपर।
औ रकमयी तयो वर अ्रायौ
हरि म करौ ज्यदन राइष्हर \| $00 \|$
 वह, BS बीष, JKNPU f(त, BJPU उजाधर्क, $N$ ज्नाषरद, S जधीरी, BJKNP क्शष, $B$ बेषपा, $J$ वाषा, KNU षेष्षा, $M$ बेष

 $N$ पघे, $M$ जुन्बी, JK पुर, BMU भेते, $B$ तोय (for fिष्टि), JMU उT (ditto), $P$ बीष (for कियो), $B S$ षी (for सबि), $J M$ षष, K षछ, NP सिखि (for षबि), B आार्थे भाग सिषि अरेध, M आाम रि (for बाबरिक).
०ः 1 JKS बामिब, NPU बामिशि, ALL बह् (for कहि), BJKNPU वारथ्, $N$ विसारथी, $S$ वेदारबी, NS [इस], JMPU वेद्ववित (for बेड्षँत), N बेदबंनि, B संत, KNU ताल, S जोमेढ़र .

 बल. ALL राथष्ष.

ब्वावासि उतारि जोड़ि कर ऊभा
जया जया अ्वागौ जयौ जयौ।
राम क्रिसन क्वाया राजा है
तो को अच्चर्जि मनुद्धारि तयौ ॥ ৩C॥
सीखावि सखी राखो काखै सुजि
रायी पूक्के रूकमयी।
ब्याज कहौ तो अाप जाइू क्यावूँ
व्मम्ब जान्र क्रम्बिका तरोगी ॥ งહ॥
राली तदि टूबौ दीध रकमयाी
पति सुत पूक्षि पूक्षि परिवार।
पूजा व्याजि काजि प्री परसरा
स्यामा आरारँभिया सिरागार ॥ ${ }^{-}$。॥
कुमकमै मँअगा काि धौत वसत धरि
चिङ्ठरे जल़ लागौ चुवरा।
कीयो जायि द्वहोहा क्षूटा
गुएा मोती मखतूल गुया ॥ ${ }^{\text {? }} \|$
 क्रा जएए, S कबे जसे, BM ह्रव्य, K बकक, NPU fकषन, KS [नो], NPU सज़, B बोद, NPU काष, J बचरिक कण, K चषिरण किधो, M चषिरज को, BS षचिरन, KN मनुषार .
 $\pi$ षाज, $B(S)$ बाज षाप, JK षावां, MS बावं, $U$ बाषषं, (K)NPS जात .
 N बकमिति बर, U एकमिएी, BJKMN(P)U बान काज, (M)N प्रिघ, PU खाना, $S$ सामा
 N षूप (for घोला), BJSU बघच, NS चागा, KU घूचा, BSU बीन,


लागी बवडँ करे धूपयौ लीधै
केस पास मुगता करता।
मन मिग चै कारौै मदन ची
वागुरि जायो विसतरा ॥ ${ }^{\text {P }} \|$
बाजोटा ऊर्तर गादी बैठो
राजकुँवारि सिँगार रस।
इतरै इक काली ले आवी
आनन घार्गाल़ कादरस ॥ Г₹ ॥
करायु पोत कपोत कि कङ नोल़करंठ
वर्डर्गाई कालिन्द्री वली़।
समै भागि किरि सद्यु सष्ध्रुर्धर
बेकर्का ग्रहियौ म्बक्रुल़ी $\|=8\|$
कबरी किरि गुर्थित कुसुम कर्राम्वत
जमुण फेग पावक्न जग।
उतमँगग किरि क्वर्बार क्वाधोर्षधि माँग समार्श कुमारमग \| ${ }^{-1} \|$
 सग, 5 बारणि, $K$ करए मद्यां, $B$ वाउरि, $K$ वाूूर, $S$ वावरि.

 BJKPSU बेक, $N$ चेक, $K$ षषी (for बाली), MS बाई, $J$ बाएा, $S$ बगत, BPS बादरिस, M बाद्रिस .
 $B$ बीधकंड, MS कासंदी, $S$ सान्हो, KNS भाग, BKNS करि, P किर, JU ची (for किरि), KNPS संषषर, JU غेकिषि, K बंकएा, JK!'U, बंगुली.
CथI BKMN करि, JSU कर, MP गुंधति, U गुंपित, BJMNS कुषम, $M S$ बर्पनि, $B(K)$ नमक, $M$ जनष, $N$ ननुम, $K$ फेग, $K U$ पावन,

बर्बायाल़ा गयया बाब र्षयायाल़ा
संजि कुखएल ख़रसाबा सिईि ।
बली़ वाढ दे सिली़ सिल़ी वरि
काजल़ जल़ वालियौ किरि \| $<$ ह्द ॥
कमनीय करे कूँकूँ चौ निज करि
कल़ँक धूम काढे बे काट।
सम्मति कियौ घाप मुख स्यामा
नेन्न तिलक हर तिलक निलाट \| $\boldsymbol{0}^{\text {॥ }}$
मुख सिख संधि तिलक रतनमै मर्मड़त
गयौ जु छँतौौ पूठि गर्गलि।
कायै क्रिसनि माँगि मगि क्वायौ
भाग कि जायो भालियलि $\|\ll\|$
जूँसहरों भूश्ह नयबा मिग जूता
विसहर रास्ति कि घलक वक्र।
 करि, $P$ बरत, JKNU षंबर, JPSU साषोषष, $M$ संबार, $S$ छबारि,

 JU परछाष, JN vरि, S का, BJNPSU बकी, U बाठि, N पिरी (for 1st बिषी), KN बर, KS किर .
 काहि, BPS संप्रत, BJU कीया, $J$ भुष, $U$ सुषि, $S$ षाना, BN


 BJ भाषिष्ष, $S$ भाषिve .

राठीड़ राज प्रिथोराज दो कही ।
वाल़ी किरि बाँकिया विराजै
चन्द्र रथी ताड़ए चक्र ॥ ॥C ॥
इभ कुँभ बन्तारी कुच सु कघुकी
कवच सम्भ काम कि कल़ए।
मनु हरि बार्गम मखे मछए
बन्धा दोध कि बारिगष्ह \| ©० \|
हरिसाखी करिए घँतरीख हँवती
बिम्ब सूप प्रगटी बहिरि।
कल़ मोतियाँ सुर्सरि हर्ट कीरति
काएसरी सरसती किसि \| हq \|
बाजूवँध बन्चे गोर बाइ विएँ
स्याम पाट सोहन्त सिरी।
मर्यामे हों डि हों डलै मर्साधरर
किरि साखा सिरोखख्ड की ॥ ह२॥

नe I B बोंषषरी, $K$ बंसरी, $S$ जूषरोया, $K$ बबल, ALL चग, $B$ किषषरि, MNS विषष्षर, B सु (fur कि), K क, PU षािक, J बक, KN करि, PS किर. $N$ विरणित, BJKMNSU घंट, $B$ ताटंक, $N$ चाटक, $S$ ार्गाठक, J चक .
e० 1 S ष, $J U$ कुषँषी, KNPU घंभु, B संभि, M संभ, PL काषि, BPSU
 (ditto), U चाइस, J मंबीष, NU संडीयष, B मंखप मंजे, S संधीया मंठे, J बार्वषि, U बारतष्ट .
 MPSU षहरि, $N$ कंठषिटी, BS बिर, $N$ कर, $M$ षरि .
CP। B बांधे, J बंषी, K बंषि, MN बंषे, C बंधीया, JKMNPU बाइ, S
 13.JMNPU शौ. K व की (! for छषती), KNP वषिकय, BJKMS
 ALL त्रीषंट, $N$ करि (for की).

गजरा नवय्यही प्रोंचिया प्रेचि
वल़ बल़़ विधि विधि वलित।
हसत नखि्न वेधियौ हिमकरि
घरध कमल़ ब्सलि ब्वार्वरित॥ ॥₹ ॥
कारोपित हार घयौौ धियौ बँतर
ऊरस्यल़ कुम्मस्यल़ ब्वाज।
सु जु मोती लहि न लहे सोभा
रज विशिए सिटि नाँखै गजराज \| \&8॥
धरिया सु उतारे नव तनु धारे
कवि तै वाखायाया किमन।
भूखया पुर्प पयोहर पल़ भति
वेलि गान्न तौ पन्न वसन्न \| है.॥
स्यामा कटि कटिमेखला समर्रापत
क्रिसा क्र्ध मापित करल।
भावोरूचक धिया कि भेल़ा

 विष, MS षष्टी, BM 叉ए, B निषिष, KMNPU नष्, $S$ नषत, BP



 $B K$ fिष, $S$ रज षर सब, $B M$ fिe.
 किमा, $M$ किमनि, $P$ किसिष, JKMPSU पथोषर, $N$ भंजि, K नाई (for तो), P तो (ditto), S ने (ditto), U तु (ditto): M बसत, M inverts the order of st. ex. and el.




राठौड़ राज प्रिथीराज री कहो। २๑

चरणो चामीकर तया चँभार्लाग़
सजि नूपर घूघरा सजि।
पोल़ा भमर किया पहराइत
कमल़ तथा मकरन्द कजिया ट०॥
दधि वोषिए लियौ जाइ वातौ दोठौ
साखियात गुणमै ससत।
नासा अर्यि मुताहल़ निहर्सति
भर्जति कि सुक मुखि भागवत \| $\subset \subset \|$
मकरन्द तँबोल़ कोषनद मुख मभिक
दन्त किघ्ल ल़क दुति दोर्पन्ति।
करि इक बोड़ौ बल़े वाम करि
कीर सु तहु जाती कोड़ि्ति \| \&e\|
सिखगार करे मन कोधौ स्यामा
देव तथा देछेरा दिसि।
होडि कीखि चरो लागा हँस
मोती लडि पागाही र्मिसि ॥ ९००॥


 BJNS मोलार्, JS नि叉धन, JNS भजत, BKPSU मुष, B भाषवति, M inserts here st. $q \circ q$.


 $K$ ตपfि (for जाती).
२००। M संगार, $P$ सिंघार, $K$ कीष मब, $M$ बीयौ, $P$ घामा, $K N P$ रेबी, $J$
 मोती इसि), KNPS पानर्ची.

## अन्तर नोल़म्बर अबल़ ब्वाभरा

अप्धि र्बाध नग नग उदित।
जायो सदनि सदनि सझ्षोई
मदब दोपमाल़़ मुदित ॥ १०१॥
किहि करगि कुमकमौ कुष्म किएि करि
किशि करि कुंस्सम कपूर करि।
किहि करि पान फरगजौ किशि करि
धोति सखी किएि करगि धरि ॥ १०२॥
चकडोल़ लगे द्रfता भाँति सुँ चाली
मति ते वाखायाय न मूँ।
सखी समूह माहि इम स्यामा
सोल़ बावरित लाज सूँ ॥ \०३॥
बाइसौ जाह साधि सु चहि चढि काया
तुरी लाग ले ताकि तिम ।
सिल्ह मार्हि गरकाब सँपेखो
जोध मुकुर प्रविविम्ब जिम ॥ २०8॥

 जाते षंबो, B चुदिनि, M चुदति.










राठौड़ रां प्रिणीराज री. कहो।
२を
पदमयाब रखपाल़ पाद्दल़ पाइक
हिल़वलिया होलिया छसति।
गमे गमे मद गुड़ित गुड़न्ता
गान्र गिरोवर नाग र्गत ॥ ॥ ०थ॥ ॥
बस वेगि वहै रथ वहै अन्त्रिख
चारिया चँदायराया मग चाश्
किरि वैकुएठ अझोधावासी
मझ्नया करि सरयू नदि माहि \| २०\& ॥
पारस प्रासाद सेन सम्पेखे
जारायायद कि जल़हरी।
मेर पाखतो नखिन्रमाल़ा
घ्रूमाल़ा सर्षरि धरी ॥ ९००॥
देवाल़ पैसि क्मम्विका दरसे
घौौ भावि हिति प्रीति घये।
हाथे पूंजि कियौ हाथा लगि
मन वक्षित फल़ रक्कमयी $1 \rho^{\circ} \mathrm{C} \|$

 यदित (for गुक्षिल), $K$ fितोषारि, $P$ मितेषर .

 मनि, $K$ बति, NP fur, ALL except $M$ बथोध्र ${ }^{\circ}$, BJKMU
 अर्घू), B <धि, $P$ गद, BKU मifि
 बांथे बछvरी, BJM मेत, BU पापषी, JKMNP वषष०, U वष्य

 BKNPU fvn, J vfि, BM पूके, KN पूळ, BEMNU vाa, BJKMU שa, BPU © काती, KÑ एक .
₹。 वेलि क्रिसन एकमगी री

चाकरस्या वसोकरया उनमादक
परठि भ्रविया सोखया सर पच्घ ।
चितवर्वाए छसरीा लस्यगि गति सँकुर्चयाग
सुन्दरि द्वारि देज्डरा सष्य ॥ ? ००॥
मनपड्ञु थियौ सङ सेन मूरक्रित
तष्ह नष्ह रही सम्पेखतै।
किरि नीपायौ तदि निकुटीख्षे
मठ पूतली पाखायामै ॥ ११०॥
कायौ व्रस खेड़ि अ्ररि सेन क्रँतरे
प्रिथमी गति क्याकास पथ।
च्रिभुवननाथ तयौ वेल़ा तिसाता
एव सम्मल़ी कि दीठ रथ॥ ११? ॥
बलल़बँधि समरधि रथि ले बैसारी
स्यामा कर साहे सुंकाए।

२०e। BJK बाबरण्त, NPU चाबर्षष, $J(M)$ उद्मा<िक, $N$ जभमादिक परिषि, J चितिषष. N लघणि, $\mathrm{NPL}^{-}$मा (for गति), U ताि (ditto), JU षंकुषिचि, KU हुंडर, NP छुवारि, U द्वार, JKNPU ऐेरा.

 $J(U)$ मंबेषfि, $J$ षार, KNP किर, $J$ बीपायु, $P$ बीषाई, $B M$ तदे,
 किकुंटीय, NM बिक्रुटी, $U$ fिषंटिषे .

 ' $K$ घघरी, $N$ घृथमी, $P U$ प्रधिसी, $B K$ गसि वित, $U$ यति बिणा, JP पधि, M पंघ, निभवष०, K निष, $\mathrm{U}(\mathrm{M})$ तर, N रबि, J संभबे दीब्ज.

राठौड़ राज प्रियोराज री कही।
वार्हार ₹ वाह्हरि कोद्र दे वर
हरि हरिगाखी जाइ हरि ॥ ११२॥.
सम्भल̣त धवल़ सर साऊलि सम्भल़
आलूदा ठाकुर कलल।
पिंड बङरूप कि भेख पालटे
केसरिया ठाहे क्रिगल ॥ ११३ ॥
लारोवरि बस चिन्नाम कि लिखिया
नह्ट खरता नह वसै नर।
माँखा चोरी न ऊवै माह्वव
मह्हियारी न जवै महर ॥ १११४॥
ऊपड़ी रजी मर्म बरक बेछचौ
वातचक्र सिर्सि पन्च वर्सनि।
निवे सहृस नोसाया न सुरिजि
वरहासाँ नासाँ वार्जन्ति ॥ ११थ॥ ॥

११२। (J)MNPU बलिबंष. B सरधि, MPU समघ, JKN षमरघ, U रथ, $B$ बंसायी, $U$ बद्इषारे, $J U$ घामा, $P$ षामा, $B$ कान, $J$ षाषि, $K$ षारी, $A L L$ बाहर, $N$ हो (for रे), $K$ वीरवर (for बर), $N$ बब्दू बोई बर बीर हर (!), BNP एरषाषी .J fिर', B गयो (for जाइ ), K बे घयो (ditto).
११९। BK संभरिस, J संभल्खित, N संभष्षिर, B.JK घमझ, JK(U) षद (for षर), BK षंभषि, N पालद्द, K बाये, N उषिथा, BM षंगक,

२थ४। JM चरोषरि, BKM षषि, NP बास, B चितरंंम, BKMN किए, $N$ छुर, $B$ कचे, $K$ होवे.

 चाहा.

| 32 | वेलि श्रिसन एकमयो री |
| :---: | :---: |
|  | अलगी ही नैड़ी की ऊभमते |
|  | दैठाल़ौ ऊष्धौ दलाँ दुच्छ । |
|  | वागाँ ठेरवियाँ वाहरख्षे |
|  | मारकुष्बे पोरिया मुछ्ह ॥ ใ?ई॥ |
|  | कठठी बे घटा करे काल़ार्ईया |
|  | समुछे 敉晾 सामुहै। |
|  | जोगया़ क्यावै च्याड़ँग जायो |
|  | वरसे रू बेपुड़ी वहै ॥ ११७॥ |
|  | हथनालि हाराई कुछकबताया उवि |
|  | होरू वोरहक गैगह्हया। |
|  | सिलहाँ ऊपरि लोष्ह लोह सर |
|  | में बूँद माहे महया ॥ ११' ॥ |
|  | कल़कलिया कुन्त किरता कल़ ऊकल़ |
|  | वरसति विसिख विवरजित वाउ |

 $M$ जषरमवे. JPU बौप्रमवे, $K$ उप्रमत, $N$ जप्रमवे, $J$ द्रेठासो, $U$ दीवाष्, M [देठा] क्रा, BK थथो (for कबो), JNU इञ, $K$ दबे, BKN छुछं, J बागुं, NU बागा, B छेषरीये, ग छेरीी N छेबरीया, $J U$ मार्यूषे, $K$ मारमने, $J$ फेरिया, $P$ पोरिथा .
 JKN(PU) बालोे, M संनुषी, J जोषिष, NPU बोमिषि, BKMN
 $M$ बरी.

 JPU fिरि, K मेष, JU भारीं .

राठौड़ राज प्रिथीराज रो कही।
धड़ि धड़ि घड़कि धार धार्जल़
सिह्हरि सिह्धरि समरवै सिल़ाउ ॥ ใद८॥
बँपिया उर काइराँ कसुभकारियौ
गाजँति नोसाये गड़ड़ै।
ऊर्जलियाँ धाराँ ऊवड़ियै
परनाल़े जल़ बहहर पड़े॥ १२०॥
चोटियाल़ी कूटे चौसठि चार्चार
ध्रू टलियै ऊकसै धड़।
अनँत अनै सिसुपाल़ बौमड़े
भड़ मातौ माँडियौ भड़ ॥ ॥२२ ॥
रिएा अद्धरी तो तोगा खहिर रल़त्तलिया
घया हाथ \％ं मड़ै घया।
ऊँधा पन्न बुदबुद जल़ बर्काक्रिति
तंरि चालै जोगेखी तथा ॥ १२२॥
 $B$ बरमत， $\mathrm{JK}(\mathrm{M}) \mathrm{U}$ बर्रजित，$N$ वरषित，BKN विषेष， J घढ़ vढ़
 BKM षंषरfि，J संमरवि，$U$ संमर，BJKM स्षाष ．
२२०। BJK कांपिया，BJMNU काघरा，$K$ बायर，BKU गाजंवे，$J$ गजते，
 बौबडीषो，$J$ 『षडीयज，$K$ जपडोयो．
 （for yू），BP ढल्षीषे， J बलीद， N सीचद्दं， U पड़ीयद्द（for बचिचि），
 ल्लागो（for मातो），$N$ मावे，$P$ मातद⿸厂，$J$ मंजीयड ．
 इलनखीया वेष्ट इरिर बंगष रब，$B$ घथा，JMNU घषे， BK छाथि，
 चाह्धति， BM चाक्रनि， MN तिfर， JU चाबे，$(N) P$ चाका，$M$ चाषीया，BJNP $(U)$ जोमिषी ．

# बेली बहि बलिमझ्र बायूकाएँ 

सन्न साबतौ घजे लगि साथ।
वूहै वाहवियै ब्या बेल़
हल जीपिल़ जु बाहिति हाथ ॥ २२₹॥

विसरियाँ विसर जस बीज बोजिजै
खारी हाल़ाइल़ाँ खल़ाँछ।
नूटै कम्ध मूल़ जड़ नूटै
हल़धर काँ वाहताँ हल़ंहँ ॥ १२в॥
घटि घटि घया घोड घाइ घाइ रत षखा
ऊँच हिए्छ जूलै़ कति।
पिड़ि नीपनौ कि खेन्त पवाल़ी
सिरा छंस नीसहै स्सत ॥ १२य॥
बल़द़व महाबल़ तात् भुजार्ल़
fिड़ि पहरहत्ने नवो परि।

२२इ । M बरिभद्र तद्रि बेषी, KP बस्लभह्र, $\mathrm{B}(J)$ बरिभक्रि, BJKU बापूकार, $P$ ०रीया, PU षचुतु, NP षाबता, BJU बजी, BM लम, $J$ वारेबीर [बा], U त्वां चेक्षां, J ब (for हस), NP नीषिषद्द, $J$ ज, $K$ सो (for जु), $N$ जड, $B$ वाष्षे, $J(N)$ बाषसद, $K M$ बाषसी, $P U$ बिरिस्द.
२०४। (J)U विषरिया बीज जष बीज बीजिसै, $P$ विषरी वार बस बीक बीजिजे, $N$ च बीजे बीनियां, $M$ बीचिद्य (for बीजिते), $U$ षरी, $N$
 जर घोड़े, J घूटि, M. चड़ड़े (!), U ₹ं (for बif), BJKPU बत्षा, JK(M)U चसां.
२pू। $J$ reads the first line as follows: बीर र्यक बद्धाराया गीष्ष, $K$



बिजड़ा मुछे वेड़तै बर्ल़भभ्रि
सिरों प्र्न कोधा समरि ॥ ใ२६॥
रिया गाहटतै रामि [खलि*] खल़ाँ रिाा
धिर निज चरगा सु मेढि धिया।
फिरि चड़ियै सा़्पर पेरताँ
केकायाँ पोई सुगह्ह fक्या ॥ १२० ॥
करा केक लिया किया बेक कराकया
भर ख凶्षे भझ्जियौ भिड़।
बल़भमम खल़ै खल़ाँ सिरि बेठी
चारौ पल़ ग्रोधणी चचड़ ॥ १२ए॥
सरिखाँ सूँ बलिभभि़ लोक्ह साहियि
वडपरि ऊाक्तनै विर्लाध।
भलाभली सति तोजि भध्ञिया
जरासेन fसुपाल़ जुधि ॥ १२く॥

 BJKN मिरा, J षवरि, M omits this stanza.
 $N$ निखण्छा (for fिज चरण), BKMPU ष, J मेट, KNP मेठि, KU थथा, J परि, K फिर, N पर, J सिंघार, KNP संघार, J फेरतर, K फिरंता, U फेरात, KNP पाए, BM omit this stanza.
 भंजिया, $P$ भंजीज, $N$ भब़, $M$ fिति. BKNPU बष्ठभद, JKU
 स्तथी, $N$ fिरिष्यी, $M$ चिfि, $N$ चाि, J places this stanza between st. \pY and st. Yp?.


 $J$ लोज, $K$ नरज, $M$ बोणीज, $N$ रोंषिज, KMN भागा, $B$ जराषंधि,


ब्बाडोन्मडि बेकाब्बेक घापड़े
वाग्यौ बेम रकमशी वोर।
अबल़ा लेइ घणी भुँह ब्वायौ
क्यायौ हँ पग माँडि अहीर ॥ १₹०॥
विलकुकलियौ वदनि जेम वाकाइौौ
सक्ऩहि धनुख पुलाच सर सन्वि। क्रिसन खकम ब्वाउध देद्या कजि

बेलखि क्यणी मूठि म्रिठ बन्धि ॥ १३२ ॥ एकमझयौ पेंखि तपत क्वारति रागि

पेख खकमगी जल़ प्रसन।
तयु लोहार वाम कर निय तयु
माहवि किड साँडसो मन ॥ १३२॥
सगपष्य ची सनसि रकमली सर्निधि
अयामारिवा तबै कालोजि।
बे ब्बखियात जु क्वाउधि म्वाउध
सजे रकम हरि ढेटै सोजि ॥ १₹₹॥
श९०। B बाउंष्ड, NP चाडोषडि, B बेकेषेक, BP वाद्यड, $K$ वगीष, $\mathrm{MNJ}(\mathrm{U})$ वामिचौ, K बे, U बेक (for बेम), B.TP बषमषी, NU

श्य। N विस्नुक्षियद्र, $\mathrm{P}^{\circ}$ जीज, BJKNP बदक, BKM वाकारे, (J) U बाषारिष, $P{ }^{\circ}$ रीयष, $M$ बीच परि (for षत्रिषि), $B$ दियाह, $K$ पथाच, $N$ रियच, JKU हसन, $M$ ह्रब्य, $N$ किसक, JKMNP बायुष, $U$ ह्रषण बकम हेद区 चायदि बरि, JNP शेक्रष, MU बेल्यक, $P$ सुठ, $B$ प्रिधि, J द्रिठ, K 区fé, NPU दृढ .
१दि। $M$ सपनि, ALL चारष, BKN रष, MU रिष, $P$ रणा, JP बषं, $U$ बकमिषी, M तथो, $P$ नषाज, U तनु (for lst नषु), U बरि, J तब,

- M तन (for 2 nd नणु), JMU माष्व, MU बीयो .



राठौड़ राज प्रिथीराज रो कही।
निराउध कियौ तदि सोनावामी
केस उतारि विरूप कियौ।
क्वर्गियै जीवि जु जोव क्राएयै
हरि हरियाखी पेखि हियौ॥\}३8॥
बतुज के उचित क्वग्रज हम क्वाखै
दुसट सासना भली दर्द।
बर्हनि जासु पासै बैसारी
भलौ काम किड भला भई ॥ १३乡॥ ॥
सुर्समत सुर्नमित निज वदन सुवीज़ित
पुँडरीकाख चिया प्रसन।
प्रथम बग्रज ब्वाब्बेस पाल़िवा
मिरिगाखो राखिवा मन ॥ \}३₹ ॥
क्रित करण क्सकरणा क्ममा करणां
सगले ही थोके ससमत्य।
याथ，$U$ चषर्रंखाल，$K$ को，$B(K) N$ चावषि चाषष，$l(N)$ बायुषि बाधुष， M षभी，गKMU सोज．
२阝४। BM निरषाज४，JN निरषयुष，P निरषावष，K कीष，BKMN तद，JPU［सदि］，BN बैन（for सोना），JNPU שतारि，JU शितीर， $M$ हिरीयै，JKMNPU जीव（for जीवि），K जो，B．JNPU षांच्थिज， $B$ छू ₹रि，$K$ षो हार，MN नाषि（for थेषि）．
२कर। U षमंत（for बनुज）， BK षपन हैष बहै बनुज बे बनुषित， U हुछ， $J U$ बाषका，BKM ताम（for भलौ），JK बीिन，BJK नाष，BK बै बाडी，（BM）NU बीबच，K भखो कीयो म कीयो भखो भर्ष，BM（N） भलो（for भष्षा）．






## होलिया जा हलगाया छंता

हरि सालै़ सिसि थापे हत्य ॥ १३० ॥
परदल़ पिसित जीपि पदमयो परोो
सनु सिटि बधिक वावरे सार।
वहतै कटकि माई्चि वादोर्वदि
वाधया लागां वधाइहार ॥ १₹₹ ॥i
ग्रह काज भूलि ग्या ग्राँ ग्रहि ग्रह्हर्गत
पूद्धीजै चिन्ता पड़ी।
मनि अ्ररपया कीधि चृरि मार्टग
चाहै प्रज घोटे चड़ी ॥ १₹ट॥
टेखताँ पथिक उतामल़ा दीठा
भाँखागा उरि उठो मल़।
 बन्यथा, $M$ बनिधा, BKM बरल, N कीया बन्यथा (for चछ्रया बरषं),
 BK निके (for जा), BK ष्धाया (for द्ष ), N द्रका, PU स्लगाषा, JNP काषा, J थापी, BKU थापि, B षथि, K षाधि.
शःन्। MU पिए, BKU जीनि, (J)PU एरमिषी, $N$ बकमिबी (for पद्मषी), BM read the second line as follows: vबांड बसे घखा बेषार, and J as follows: बाबा पहि बारती जलारि, and $K$ as follows: बएंद रोष बचा बेषार, JKM बत्र, K माहे, B मषा (for माषि), $J U$ नK हैला (for बादोबEि), JU बचाईवार, U places this stanza


 बार्ष, U बर्पं, $\mathrm{K}(\mathrm{P})$ बीषो, M बीषा, BKP भारत, K घना, $N P$ बोट्द, $N$ बती.

राठौड़ राज प्रिथोराज री कही।
नील़ डाल़ करि देखि निल़ारा
कुससथल़ी वासी कमल ॥ १४०॥
सुगिा धागाम नगर सह साऊजम
रकर्मगया क्रिसन वधावगा रेम।
लहरिएँ लिये जाएया लहंटीरव
राका दिनि दरर्सनिग राकेस ॥ १४४ ॥
वधाउद्वाँ गिहे गिहैछे पुरवासी
दलि़्र तरौौ दोधै दरल़़।
ऊछ्व ऊस्वा र्यखित ऊर्षलिया
हरी दोव केसर हलि़ः ॥ १४२॥ ॥
नर मार्राग बेक बेक मर्गग नारी
व्रमिया र्वात ऊकाए करेउ।
अद्षमाल़ हृि नयर अर्वरिवा
बाहाँ तिकरि पसारी बेउ ॥ १९₹ ॥

शभ०। B देषते, KMP ₹षता, N रेषतां, N पंथष, BKM पधि षधिक, B उतावलि, $K$ उसावस्षा, $M$ उसाबलो दीठो, $J U$ दूरा पधि पथिक जामाम्ट्न ( ${ }^{\circ}$ (ि) हैषे, JKMN एर, BKMNP नीली, J उाघ्, B किषि, $K$ तिए ( $f o r$ देचि), $A L L$ नील़ापा, $K$ क्च्यल, $M$ कुषच्चली, $N$ पाबरं (sic! for बासी).

 $B P \mathrm{U}$ ₹षि, BM लखरी, $K$ ल₹रि, $N$ ज्रह, $P$ स्रहिरिष, ग बीद, N जाषे, KMP दिक, MP ररषष, B राकेषि.

 तथो), BJMP दीच्छ, $U$ दीषुं, $P$ रचिद, $K$ जत्बय, JM चाषंद
 कोषरि, KPU VEE.
Qथः । $J K U$ मारल, $P$ मारगे, $N$ रेक्ष हेष, $J K U$ मग, $P$ मारगि, BP त्रीमिषां,
 BK तबरि, J निकिरि, P निषर, JNPU पषारद

वीर्जलि दुति दँड मोती बे वरिखा
भालरिब्े लगा भड़ा।
कने छकास स्षेम बौकायौ
घया क्वयौ किरि वरण घया ॥988॥
मूक्रुरमैं जौलि जौलिमैमे मारग
मारग सुराँग•्घवोरमई।
पुरि हरि सेन ब्बेम पेसारंै

धवल़छरे धवल़ दियै जस धर्वल़त
धरिग नागर देखे सधाा।
सकिसल़ सबल़ सदल़ सिरि सामल़
पुछेप बूँद लगगी पड़ए ॥ १ $8 \xi \|$
जीपे सिसुपाल़ जरासिंधु जीपे
कायौ ग्रिहि क्वारती उतारि।
देखे मुख वसुदेव देवकी
वार वार वाहै पै वारि ॥ १ $80 \|$

 $M$ 『बिं, $U$ Шाया, BKMNP बरि .
 $K$ 'मघ, JMNPU ${ }^{\circ}$ मर, $M$ पर, BKM पद्रघारो, $J$ पेषारष, NPU पद्रणार, $M$ गीरोषरि, $J$ प्रविमंन, $N$ पयसंति, $P$ पद्संसि, $B$ भे, K बब, JMNPUF वद्र .
२४९ । JM ४सฐ , B चषि, BM षसषित, BJKMU षष, BJM बागरि,
 समत, BMN fिर .
: प० ! $\mathrm{BJ}(\mathrm{N})$ धुरि बीवे, K यधि जोति, U युषि बीपे, P चुषि (for कीष), BKM चसिषाष्ष, BJU जराषंषि, BN [नीष], $K$ नीते, $B$ बाये, JKI चाथा, BKNU म्टति, $J$ म्टा, $P$ महछे, $B$ जबारे, $J$ बारद, NPU उबारद, $\mathbf{B}$ पीथि (sic! for चै), N पथ.

राठौड़ राज प्रिथीराज री कही।
विधि सर्सहत वधावे वार्तान्न वावे
भिन भिन र्षभभन वार्ागा रुखि भार्ाख।
करै भर्गति राजान क्रिसन चो

दैवग्य लेड़ि वसुदेव देवकी
पर्पहलौ ई पूके प्रसन।
दियौ लगन जोतिख ग्रंथ देखे
कादि परती खकमरित क्रिसन ॥ १8ع ॥
बेदोगत धरम विर्चाई वेदविद
कर्मित fित लागा कह्या।
हेकराला सुत्रो सरिस किम होंवै
प्रनह पुनह पारिगारहहा ॥ \}ू०॥
निरखे ततकाल़ न्विकाल़ निदरसी
करि निरतौ लगा कह्हा।
 सभिबब, NP [षभिब], K [षाषि], NP वाषि बथि, KMNU मुष, $B$ हुषय, $J K$ बसन, $M U$ बबवा, $N$ बब, $M$ बी (for ची), $B$
 $M$ किए.
२४८। BK दैबगनि, J देवगक, M दैवगिष, N द्वेषंगषि, PU देष्घ, U
 बो, U बोतिष, $N$ देषद, $B M$ बद, JPU बरे (for बदि), BP बषमषी, J ष्मषि, KN एकमषी, U एकमिष, BKU छघन, NP किषज
2ू०। KN वेडोगति, M 大ेदोक, J धर्म, JKNP विषाx, BMN वेदवंत,
 $P$ ती बी (for धुषी), $K$ षरह, $N$ षरिषष, $P$ नु (for बिस), JKNPU पुकः पुक:, ALL पारिपषष .

सगल़े दोख विवर्शजित साहौ इँतौ जई उब्बौ हर्या \| ใथ々 ॥

बसुदेव टेवकी सूँ वाहमयो
कहो परसपर ब्रेम करिं।
उजे हर्शाए हथलेबौ दूबौ
सेस संसकार कह्र सर्ह ॥ १पर२॥
विप्र मूर्शत बेट् रतनमै वेदो
वंस बार्द बरजुनमै वेश्र।
करगी ब्यर्गान अगरमे दून्धणा
क्याऊति प्रित घयासार अदेन्ह ॥ १५₹ ॥
पर्कम दिसि पूठठ पूरब मुख पर्राठत
पर्रठित ऊर्परि अ्रातपन।
मधुपरारकादि सँसकार म§ङत
ची वर बे बेसारागा तन ॥ १थ०॥ ॥
हैथ । M किदरसे, N बिनर, BK बवि (for करि), INPU निरषय, K वितरष (!), BK बरण (for बहा।, $N$ षिगती, $B$ दोषि, JU जदि, M बै, JP झ, M जवो.
शरि। $N$ प्रतं (for सँ), $B$ बहे, $K$ बहि, $N$ बहीज, $P$ कहीयड, $U$ बही
 JMU हरष, JI झज, M ऊषो, BJMU बेष, $K$ शेष, $K$ संबार,
 उबद्र (ditto), K fिबद (ditto).

 $B$ छृनि, J घ्रत, KNPU छृत, JKNU घबधार .


- $N$ पट चfि (for 2nd परfित), $M$ 『षषच, BKM मצुपर०, NPU
 $K(N)$ बैसाबीक्य .

राठौड़ राज प्रियोराज री कही।
ब्यारोपित क्याँख सद्र हरि ब्रानन
गर्रभि उदाधि र्सस मके ग्रह्हीव।
चाहै मुख अक्रतिय बोटेटे चहि
गवैव मुखि मक्षल़ करि गीत ॥ ใपय॥ ॥
कागल़े तचरा प्री चौथै ब्बारॅमि
पेरा न्रिएिह द्रीया भाँति fिरि।
कर साक्रुसट ग्रह्रा कर सूँ करि
करी कमल़ चम्पियौ किरि ॥ १थ६ः ॥
पधररावि तिया वासै प्रभगावे
वाच परसपर् जथा विधि।
लाधी वेल़ा माँगी लाधी
fनगम पाठके नवै निधि ॥ १र्० ॥
टूलच्ह ऊह क्वागै पाह्छे दुलर्षाता
दोन्डा क्रम सूलाहे दर्दास।
छँडि चौरी छथलेवै बूटै
मन बन्धे अस्षला fिर्मि ॥ २पूट॥
रूप, M चारोपकि, J बंषि, BK बायप, IMU बापन, BJKMU बरभ, NPU मब, B.JKNPU म्टीक, J चाष्टि मू, M षष (for मुण),
 बैटां, J उंटे चたि, U सुष, ए'U किरि .
शूंध। BKN चागफ़, J बामिली, U बामद्ध, BKU प्रिथा (for बिबा), JN प्रिय, $U$ बी (for प्री), $K$ चोथो जरंभ, $U$ चोधि बारंभी, $J$ चिएत,
 बर ( for करि), $\mathrm{N}(\mathrm{P})$ कमक्ष बरी, U चंपतज, N बरि.
शू०। B.JK पषराबी, JKMU จी, P घ्रभखाबी, N पषराबद (for प्रभ ${ }^{\circ}$ ), KU परस्, BKPU बथा, J यक (for जथा), NP मांगे होषी, BKNU ॠवे
 $K$ रांषि, $M$ चंबरी, $K M(N) U$ चघीबो ह्राे, $P$ घथेषा हूरी, $B$ बांथे, $M$ बाषा, $N$ बंधद, $M N$ बंचलां, $J$ मिशा ..

ब्यागै जाइ आालि केलिय्रिश्ह अन्न्तार
करि ब्द्रया मारजया करेग।
सेज वियाजि खोर सागर सर्जि
पूल वियाजि सजे तसु फेखा $\because\langle\mathrm{LC} \|$
ब्वाभा चिन्न रचित तेडाग रँगि अनि ब्षनि
मरिया दीपक करि स्तुध र्मया।
माँडि रहे चन्द्रवा तयो मिस्मि

मँद्रिरन्तरि किया खियार्नाई मिर्मिवा
विचिने सखिब्मे समाव्रित।
कीधै तिडिा वीवाह्ह संसक्रित
कराता सुता रति संस्सक्रित ॥ १६१ ॥
सब्बुड़ित समसमा सञ्धा समयै
रति वर्छति रकमनागा रम्नगि।
पथिक वधू द्रिठि पद्ध पद्धियाँ
कमल़ पन्न सूरिज किरागि॥ ॥ द्र२॥


शै। KNP* वेष, BJK रंब. N मिखि (for बरि), BJMU मष, $N$ मंषि, $B$ चंकूषा, $M$ चांद्रुषा, $U$ पथि, BM ती, BJKM ${ }^{\circ}$ प区 .
 बसंतर, BMU fिष्वा, KNPU ष्षाहत, $M$ कीधो, NP कीषा, $B$


 $P$ बंहिति, BJU इसमषि, ALL रसष, J ₹ठि, KNPU द्धठि, M दोटो, KN पंविथा, BJKNPU बिर्व .

राठौड़ राज प्रिधीराज रो कही।
84
पर्यत् र्घत अतुर चिया मुक् पेख़्गा
निसा तथौ मुख दीठ विढ़।
चन्द्र किरण कुलटा स्यनिसाचर
दर्वड़ित अभिसारारका द्रिठ ॥ १६६३ ॥
बवन पँखि बन्चे चक्रवाक ख्रस़न्षे
निसि सन्धे दूम बहो निसि।
कार्माया कार्म तथी कामार्गन
मन लाया दोपकाँ मिसि ॥ १६ध॥
ऊमी सज सखिखे प्ररंसिता र्मात
क्रितारथी प्रो मिल़खा क्रित।
जट्टति सेज द्रार वीचि बाजटि
सुति दे हरि घरि सर्मासित ॥ \} ईई्य॥
हँसार्गति तथौ क्वातुर था हरि सूँ
वाधाजष्षा जेही वहे।
सूँधावासि अनै नेउर सदि
क्रमि बायै बागमन कहे ॥ १६छ६॥
(१९। B दंपति (for पति), BM बीय, P शी, ALL मुष (for मुक्व), BPU रेष्ष (for ${ }^{\circ}$ ), $K$ दीठो, $B$ निठि. BKN चंद, $B$ किराि, $J$ इबड ब, $M$ द्रवर्ठति, $U$ द्रिबिड कि, $K N$ हढि, $P$ दृ .
\{\{ध। B दूल, NU षa, BJMU षंष, (B)JNPU बंषर, B षबवाब, (B)JNPU चसंघะ, B भेषि. KM नेषे, JNP संभূ, B संषि, JM [द्रम], K कानिय, MNPU काfियि, ALL कामियां (for वामि),

 BJM प्रिय, $K$ श्रोब, $U$ प्रिय, BMNPU हात, JK बना, B षठत, $M$ षरित, BU द्वारि, M द्वारे, ALL विचि, BM बाषठि, ALL घुति, $J$ 邓रि घरि दे, BNPU घमांचित, $J^{\circ}$ त्रिता, $K^{\circ}$ सता, $M^{\circ}$ ग्युति .
 बागे ही, $B$ जची, $K M$ बिषी; $J$ बीची, $K$ बहेज, $P$ बह्हे पष्ष, $K$

अवर्लम्बि सखी कर परि परि उभो
रहतो मद वस्तो रमसा।
लाज लोह्ह लझ़रे लगाब्रे

देहली धर्सति हार जेहड़ि दोठो
ज्यालँद को ऊपनौ उमाप।
तिरिा बाप ही करायौ कादर
ऊभा करि रोमांसू ब्राप॥\}्द्॥
विश्हि मिली घड़ी जाइ घयाँ वाँकता
घया दोहा अन्त्रहै र्षर।
बक्रमाल़ कापे हहि क्रापरिए
पधरावी ची सेज परि ॥ २दc ॥
करि प्रेरत रुपि छ्ञाँखियाँ ब्षभिपत
माहव जदिद्वपि निपत मन।
वार वार तिम कहै विलोकन
धबा मुख जेही रह धन ॥ ३००॥
 BJMNP क्रम, N बाइधि, K बागमि बागम कीिज, B.JM बाबस, N कर् .
 सडि, J वvता, चांगरे, B च्णाये, JU खावे, KNPU गय, I ब्षषं, BKNPDU बयमसfि .
शस्। JKM षषत, BU शेषरि, J शेषनि, P बांबंद, K बोर्, B बोर्मण बचो, $N$ बोढ़ चघज, $P$ को नु चघज, $J$ को नु कए, BKMN बमाप, $K$ तिए नी, MU तिष, NP बापे, $K$ [नी, $P$ ह, J बराधा ज由म, $J$ किरि, $B$ रामांषैं, $K M$ रोमांच .


- बता, $J U$ बबां दीvi, $K M$ दोv, $U$ बांतरे, BJK षापष, $J$ बैणु.
 $B$ बहिfि, JKNPU बघ्षपि, $M$ बघपि, BNP चिकित, KM चिर्यि

राठौड़ राज प्रियोराज री कही।
ब्याजाति जाति पट घूँघट बन्तरि
मेल़खा व्येक करणा ध्रमल़ी।
मन दम्पती कटाक्षि टूति मै
निय मन सून्च कटाक्षि नल़ी ॥ १७२॥
वर नाईि नेत्र निज.वटन विलासा
जागियौ ब्रँतछकरणा जई।
हर्हस हसि भ्रूहे हैक हेक ऊइ
गिद्ध बार्हिरि सहचरी गई ॥ ३०२॥
ब्रेकन्त्ति उचित क्रोड़ा चौ क्वारँभ
दीठौ सु न किश्हि देवि दुजि।
अ्मदिठ म्मसुत किम कहयौ कावै
सुख ते जायागा हार सुजि ॥ ? ज३ ॥
पर्पत पर्वनि प्रारथित नी तन्न निपर्तन
सुरत क्रन्ति केहवी सिरी।
$P$ fिलं (for निम), $B$ विलोका, NP अथि, $K$ बैहो, $N$ बेछा, $P$ बेषां, U जीचा, K घय (for षन).
२श । JK(M)NPU बायाति याति, $K$ षंतर, ( $B$ ) NP मिलिषे, $K$ मेबै (for मेल्य), K चभिष्टी, BJK दंपति, J कटाषि, KMNPU कटाच, JN दूत, B मकि Ent, $N$ inverts the order of st. qop and st. jop.

2Op। BJK विस्षासी, M विल्लाषित, JN षंतकरष्य, J(NP)U धूषां, K षूंष, B षोय, J षोद, JKNPU ग्र, BJP बारि, KMN बारिए.

 षदीट, $M$ ष्रिष, $B K P U$ षशुत, ( $M$ )N चशुनि, $M$ बरीी, $U$ जाए जाषपषार, JP तर, M ते, JKNU छुज.

गजेन्द्र कीड़ताँ सु ब्याकुलगति
नोरासयै परि कर्मल़नी ॥ १०० ॥
कीधै मर्मध मानिक हीरा कुन्दए
मिलियाया कारीगर मयया।
स्यामा तथौ लिलाटि सोहिया
कुष्म बिन्दु प्रसेद काया १०्य॥
नी वर्दान पोतता चिति ब्याकुलता
हिएयै ध्रगभ्रगी खेद ऊँच्ह।
र्धरि चखु लाज पगे नेडर धुनि
करे निवार्या कएठ कुछ्ह ॥ १७६॥
तिरिए वालि सखी गर्ल़ स्सामा तेछो
मिल़ी भमर वाराजु महि ।
वर्वल़ ऊभी घंई घगात घाति वल़


२श४। BKNPU पवन, JM पवष, BK पारधित, $M$ पार्थकि, BN कीय, M लन, BJN निपनित, JKU घंत, J केषही, BJMNPU श, K बनी (for fिरी), $M$ गजिंद, BM आो़़ता, JNPU क्री ़ितन, BKM [छ], JNPU $¥$, NPU वियाक्ल', BK कंवि गलित, $J$ कि विभलिन, $M$ बिर गल्बित (for ब बांक्षगति), BJKM नीराधर, NP(U) बोराषय, J कमलिखी .
 घाना, N तब्ड, J बलाठ, KMP चिद्बाट, N निस्दाट, U च्लारि,

२०尺 । ALL वरल, JKNPU चित, M षिंत, JK ब्वाक़िता, J नी

 stanza. M places it after st. poo .
iov। K निब, KNU ताब्ब, B धामा, M भबर, BK भाराज, MP भाराब, $U$ थी, $K$ बतौ, $J$ घाल (for घानि), $N$ धालि धाए बनि, JMNP


# राठौड़ राज प्रिथीराज री कही। 

8e
पुनराप पधरावी कन्है प्रागार्पात
सहित लाज मै प्रोति सा।
मुगत केस तूटी मुगतार्वल़
कस कूटो कुर्म र्शखिका ॥ १००॥
सुखि लाध्रै केलि स्याम स्यामा सँगग
स्सखे्मे मनर्शखिबे सँघट।
चौक चौकि ऊर्पर चिन्नसाल़ी

गता तर चिन्ता रत चिन्ता रत
fगाई कन्दरि घरि विन्है गया।
fिद्रार्वसि जग ब्रेज मर्हार्नास्त
जामिमें कामिब्बे जागरा ॥ ?-० ॥
लिखमीवर हर्शख निगररमर लागी
आयु रर्याता जूर्टन्ता इम।
क्रीड़ाप्रिय पोकाईि किरीटी
जीविर्तर्प्रय र्षड़ियाल़ जिम ॥ २९? ॥
२06. NP पष्षाषे, BKMNPli भघ, J भघद्ध. M प्रोत, J घ्या, $K$ बवा


 J चुक चोक, $K$ चौक चोक. $U$ चुंक चेंक, $B$ होय
QE०। $\mathrm{BNP}(\mathrm{M}$ ) राता तनि चिंता रति राता, U राता तत भर चिंता रत राला, $K$ बंदर घर, J fिङ, NPU बिन्हे, $N$ fिषा, $K$ घया (for गष),
 $K M$ थथी (ditto).
 बाउ, KMU रघष, BK तूटंस, J बूटंत, M त्रुठती, $\mathrm{BJK}{ }^{\circ}$ त्र,


## पू० वेल क्रिसन एकमयी रो

गत प्रभा थियौ ससि इयरिा गल़न्ती
वर मन्दा सति वदन वरि।
दोपक परजल़तौ द्र न दीयै
नासपरिम स्रूर्तनि नटि ॥ २९२॥
मेली तरि साश्रि सुरमबा कोक मनि
रमया कोक र्मन.साध्रि रही।
फूले छख़ी वास प्रफूले
ग्रह्हये सीवल़ता द्यह्ही ॥ १२₹ ॥
धुनि ऊठि म्ननाहत सद्धु भेरि धुनि अरणोटद थियौ जोग छभास।
माया पटल़ निसामै मक्षे
प्रायायामे जोति प्रकास ॥ १९8 ॥
सझ्धोगतिए चोर रह कैरव सो
घर हट वाल़ भमर गोषोख।

- दियर्यार ऊगि केतलाँ दोधा

मोखियाँ बन्म बन्धियाँ मोख ॥ ९प्य॥
 BNP मार्बो, $K$ घती, BNPU षद्र, JK वर, $K$ तोर (for $\mathbf{~}$ ), KM वाषपरम, BKM सरतन, JK वर.

 जाप, J प्रफूकित, BJKMPU [ x$]$.
 जबतोरष, $K(M) N$ चयष, $P$ [धियो], $K N(U)$ निषामष, $K$ प्राषाबामत, $N$ प्रारिया मार, $M$ प्रबाने, $U$ बीनि, $M$ परकास .
 $J K M P U$ नी, $P$ घटि, $J$ घमर, $M$ भषषर, $B P$ अखचोष, $N$ बषोषोष, BJKNP दिषघर, $M$ दरीबर, $J$ घ्रथट (for ब\{ि), $U$ बतला, NP बेतन, $B K(M) N$ दीषो .

राठौड़ राज प्रिथीराज री कही।
वारागजाँ वधू गो वाह्ठ बसे विट
चोर चकव विप्र तीरथ वेल़।
सूरि प्रग्गि खेतलाँ समपिया
मिलियाँ विरह्ह विरर्हियाँ मेल़ ॥ १С६ ॥
नदि दीछ बधे सर नीर घटे निसि
गाढ धरा दव हैमगिरि।
सुतब बाँह तदि दीध जगत सिरि
सूर राऊ किय जगत सिरि ॥ १-0 ॥
बाकुल थ्या लोक केवि ऊब कर्चरिज
वघ्कित कायाष्बे विर्हित।
सरा हैम दिसि लीधै स्र्रारज
सूरिज ही व्रिख छारसित ॥ ?
सोखखड पद्ध कुमकमौ सलिल सरि
दर्ल़ मुगता काहरण दुति।
जल़क़ी़़ा क्रोऱन्ति जगतर्पति
जेठ मासि बेही जुर्गात \| \}CE\|

 घरा, $B$ प्रषवि, $K$ प्राह, JU प्रकि, $K P$ षेष्षा, $B M$ घमपीथो, $K$ घमरबथे, N घमापिये, P धर्षिथा, JK मेधि.
 $B K$ जारष, $P$ ตxfin, $J$ fिर, $J K$ राष, $B K(M)$ कीयौ. $N$ बोषा, JP जानत, M fिर.
दृढ। KM चथा, $\mathrm{NP}(\mathrm{U})$ fिथा, $\mathrm{BK}(\mathrm{N})$ केषणे (for केषि उष्व). JPU





fिलि़ माह् तली मार्जट सूँ मरिस प्रन
तर्प क्रासाढ तग़ौ तयन।
जनं ন़्रोजनपरिं अ्मधधक जारियौ
मध्यरानि प्रात मध्याहृन ॥ १ع०॥
नेर्रान्त प्रसार निर्धला fराष नीफर
ध्याी भजे र्धरा पंयोधरा।
भोल़े वाइ किया तह भक्ष
लवली टहन कि लू लहृ ॥ ใఁ民 ॥
कसतूरी गाईि कपूर दूँट कान
नवे विहागो नवी पर्पग
कुसम कमल़ दल़ माल़ अर्लाझत
हरि क्रीड़े तिर्तिया धवल़र्हा ॥ |द.२ ॥
ऊपड़ी धुड़ोग्व लागी क्रम्बान
खेतबे उजम भरिया खाद।
मिर्गार्सरि वाजि किया किझ्षर मिग
कादा वर्रास कोध धर म्राद ॥ ८ع₹ ॥
 $J P$ जब, $B$ नीजषपपि, J निर्षष ${ }^{\circ}, K$ मीज्या बि, $P$ बोजनपिषि, $J$ आघोथ, $K$ जाणीदं. $B$ मधिराfि, $J K P$ मध्यरानि, $N$ माध्याधब
 बिरषल, 31 गिर, $B$ निंभारि, JK विर्भर, JNP घबी (for धबी), BJKNC धष्य (for ชथि), $M$ धमि (ditto), $N$ बाधु. B.J तर $\mathrm{B}(\mathrm{M}) \mathrm{N}$ स्लबलां, J स्यां, K च्यां, MU सषति .
 $J M$ कौषम, $K M N$ बस्षंटत, $U$ क्रोएति, $K$ निए. $M$ किषि क्रीडे. B. ग षमस्रषि. KN ष्व्चष्रर, M षवर्तिरिि .
थCल"। U चनी षुडीरज, (B) KN घूलिरवि, M रजोरवि, (B).JKU จेषीषे, $M$ बेथवीये, JKNPU नज्नस, ग कियदिर. KNL सगझिर,

बा रिसी ग्गान कु पार्वास वैठा
मरं सूता धिउ मोर सर।
चातक रहै बलाकी चघ्षल़
हरि सिसागारै अमबहर ॥ ॥C8॥ ॥
काल़ी कार कौरठतल उजल़ कोगेगा
धारे सावा धरहहरिा.।
राल़ चार्ताला दिसोर्दलि जल़ ग्रम
र्थम्म न विरहाँा. नयया धिया ॥ ॥८४॥ ॥
वर्मतै दड़ड़ नड़ ख़नड़ वाधजया
सभा गानियौ गुनिए सहि।
गर्ल़र्नधघ ही मामाइ नही जल़
जल़बाल़ा न समाइ जल़ाद ॥ ३८द ॥
निहमे वृठो घया fबल निल़गगये
वसधा र्थल़ र्थल़ जल़ वमा।
प्रयम समार्गास वसन पदमयी

ए मगसिर, U वायद (for याजि), BM थयौ बैरी (for किया किष्या), NP छं बद्ररी (ditto), ALL मृ, BJKNPU बाक, J वरष, N कीषड, P कीयाँ, $\left.\mathrm{B}^{\prime} \mathrm{M}\right) \mathrm{Nl}^{\prime}$ भुद्र (for धर).
 $1 /$ चि चो, $B$ चानिग, $\lambda$ चानचग, $K$ चातिक रर्टत बलाहकी, $N$ बसाहकि, $B$ हर. $K$ सिंगारद्द.
 चारिया), Jl3(M) दिसादिभि, PU दिशोदिश. BKM थंभै, JN घंभद्, U विरहिष्टा बगन, K नैक, M घया
 (K)MN вमाद्द, $K$ बलद.
 BKMN षमागभ, $N$ वसत, MPU पद्ममनी, JN ${ }^{\circ}$ คिबी, $\mathrm{K}(\mathrm{M}) \mathrm{NU}$ बीषद्, KN करि, JU पृ्षो, J स्सभद्ध (for संध) .

तब लता पद्नवित चियो बद्युरिव
नोल़ाबी नील़ब्वर न्याइ।
प्रिथमी नदिमै हार पर्पहरिया
पहिरे दाटुर नूपर पाइ \| थc=\|
काजल़ गिरि धार रेख काजल़ करि
कटि मेखला पयोधि कटि ।
मामोल़ौ बिन्दुलौ कुँकूँमै
प्रिथमी दीध लिलाट पर्पट ॥ І८ع ॥
मिलियै तर्तट ऊपटि विधुरी मिलिया
धर्याता धर धराराधर धगी।
केस जमया गाँग कुसुम कर्शम्बित
वेखी किरि चिवेखी वणी ॥ २००॥
घर स्यामा सरिस स्यामतर जल़घ्रर
घेघूँचे गलि बाहा घार्ात।
र्म्यम तिजिए सन्वा वन्द्य भूला
रिखिय न लखे सके दिन ग्रात ॥ २०२ ॥

 प्रथमी, NPU घृथमी, N बदि्मय, B हारा, BKMU पषरिया, NP परठिया (for पfिfरer), P पहिंरथा (for पfिरे), NP नेजर .
eee। JKU क्बस, M. fिर, l:MNP रे₹, JU किरि. M पयोष, BK श्थषी, NU घधिमी, BNPU निल्लाट.
p.0। BK भिष्टीयौ, . निष्धीर, M मिष्बीया, BMP तब, B बपब, K जपश़,
 धाराइर, $J M(\mathrm{U}$ ) जनुन, ( N ) P जबषा, JM कुष्त, M कुरंबत, MPU






हाठ पै लागि मनावि करे रस लाधी देछ तथौ रिगिय लाम।
दम्मतिबे धार्वालक्रक दोधा
बालिक्षन देखे घर बाभ॥ ॥०२॥
जल़जाल स्वति जल़ काजल़ ऊजल़
पोल़ा हैंक राता पहल।
बाधोपसे मेष जघसता
महाराजं राजे महल ॥ २०३॥
करि रेँट नील़मयी काहूँ कुन्दल
चम्भ लाल पट पार्चि चिर।
मँदिरे गौख स परमराामै
सिखर् सिबरमे मैंदर सिर ॥ २०8 ॥
धर्धरा तनि बसन्न कुमकमै धोया
सुपा प्रखोलित महल सुखि।
भर सावारा भाक्न भोगवजै
र्वर्माय दर बेह्वी रीखि ॥ २०थ॥

P०२। JKPU छठां, B.JK पाय, NPU पघ, J सागद्ध, NP मनाद बरे खष,

 बेक, $J$ कोई (for चेक), $U$ बाषोफेरे, $J{ }^{c}$ परि, $B M$ बौधधना, $J$ चाधरषता, M मच्दाराजि, $13 \mathrm{C}^{\top}$ राने.
p०y। BKM कादो, B कुंद्रि, J स्संभ, U षभ, K पाच, M पाट (for पाषि), B मंदरे, K मंद्धर, M गोगे, K सौ, NU ${ }^{\circ}$ रागमय, BNP सिषरि, B सिषरिमे, N किषरि किघ, $P$ सिषर कीघ, किरि.
P०थ। B धरिये, K धरीये, J षरीयां, K तन, J तिषा, $N$ तेषि, PU तिषि (for
 कुंकंमे, Ji धोयां, BK नेंभा, J श्रुंषा, M स्रुघे, BM ष्यलिति (for

वर्वरखा ईितु गई सरद्र शितु बल़ती
वाखागिगु वयला वर्याग।
नोखर धर जल़ रहि्डि निवायो
निध्रुवर्वन लन्जा ची नर्याया ॥२०६ ॥
पोल़ाखी धरा ऊखध्रो पाकी
सर्ग़द काल़ बेहवी मिरी।
कोकल निसुर प्रसेद ओ ओस क्या
सुर्शत अर्भन्त्त मुख जेम सुन्ची ॥ २०७॥
वितबे ब्वासोज fमले नभि वादल़
प्रिथी पझ जल़ गुडल़पया।
जिम सतगुरु कलि कलुख तथार जा़
दिपत ग्यान प्रगटे दह्हग्ता २००॥
गोखीर सर्वत रस घ्रश़ उद्दागर्शत
सर पोर्हराब्से थई मसी।

 सावष्, $B$ भाद्रवि, $M$ भाद्रवे, $K$ भोसबीये, $M$ भोगतै, R.IPT एषमिषि, $B$ बरि बंवरी, BJKMNP बष.
 $B P$ वाषाणिकि, $B$ बदूणो वद्धणि, $K$ वैजा वैष्य, $B$ नीषरि, $N$ नोषरि
 $M$ निषुवन, JKN नघण्य.
POO। BM बौषषी, KM षरद, J काष्ष, JMINPU श्री, (J) N वस, BM छुरा, JKN छरत, BJMNPC जिम, KM बो.
poci $B M$ वितले, $K$ विनिके, NP वितिषं, $K$ fिबे, IKMNU वभ, BN

 हीवसि, JN रिपनि, M दीप, U चान, MU प्रगटी, PU द्षन .

राठौड़ राज प्रथीराज री कही।

वली़ सइदि सगलोक वासिक्षे
पितरे ही स्त्रत्तरोक प्री \| र्ह \|
बोलन्ति मुञंमुज विरह गमे बे
तिसी सुकल निसि सइद तयी़।
एँसया तै न पासे देखे हँस
हंस न देखे हंसगी़ \| २?० \|
ऊजले घटरिस्या निसि उजुछ्माल़ी
घग़ाँ किसूं वाखागा घगो।
सोल़ह कला समाह गयौ सस्त
ऊजासहि धाप छ्रापयों \| २??॥
तुलि बेठौ तरागा तेज तम तुर्लिया
भूप करों तुलता भू भाति ।
दिनि दिनि निनगा लघुता प्रामै दिन
राति ग्रात 氏ैरिया गौर्व रान ॥ २?२ ॥
p०e। BM गऊर्षीर, ALL घ्यवfत, $K$ पोघणा, II थीच, $N$ ययड, JPC क्युत्रो K.M षुग्रीय, $N$ सम्री, J वबो, B.IK.M सरद, BK श्रमलोग, M षरमलोक, K पितरां, $B$ मातलोक, J घित, K घत्य', MNPU बका०. $K M$ प्रीय.
 .IP सरदि, BK त, J fि. P तिशि. l' तिया (for से'), N नित (for
 क्षेत्षे.
Pथथ। JU जजलां, N जजली, BU बदरषणि. II निस, 13.1 बधुषाषी. KU उजुघालो, M उअयासी, B घपा, तो घयां, P घ्या, B किसो, , 1 किसें, B बाषाणि घथो, $J$ सीष बला छासाद, B जोनासेहै (sic), $\mathrm{J}(\mathrm{N})$ जजासर, U धजाषां कि, J बापो (for बाप), B बापषो .
P९P। P बद्वठा, B तबणि, K तबा, PH काप, NP तुलिता, HK अंद्र, N भृव, KN भांति, BKU दिन दिन, NP दिधि दिचि, MNU किष, (M)N पामदं, गदिए, M सिए .

दीधा मर्मामँदिंे कातिक दीपक
सुत्री समारागयाँ मोशि सुख।
भीतरि थकी वोशिटि हूम भासै
मनि लाजती सुह्हाग मुख ॥ २१३ ॥
रूवि नवीनवी नवनवा महोष्षव
मंडियै जिडाि कागान्दमई।
कातिग घरि घरि द्वारि कुमारी
धिर चीर्नन्त्ति चिन्नाम थई ॥२९४ ॥
सेवर्वत्ति नवी प्रति बवा सवे सुख
जग चाँ मिसि वासी जर्गति।
एकमडिया रमया तयाँ जु सरद्र रितु
भुग्गति रासि निसि दिन भर्गति ॥ २२ूथ ॥
बेहिज परि यई भीरि कजि ब्रायाँ
घनऊै अने सुजोधन।
मासे मर्गासर भलै जु मिलियौ
जागिया मीँ टि जनार्जन ॥ २२६ ॥
Piश। BP दीज्ता, $K$ वंदिर, BJNP कासिग, $K$ कासिके, JM बमाबीं, $K$ समाबीय, B घका, K थो (for थकी), B.JKN बाषिट. M बारि? [द्रम], BMU जिम मनि, JKN मक, N सोषाल. BM कुषि .
 $B K$ मांजी, $J$ मंडीद, $K$ जब. $U$ जिष, $B$ जू. $J$ जदि (for जिधि), K बारि (for द्दारि . N थिरि. $J$ चिबांत, M चिथति, N चिष्ड
pivIJ बवि, $K$ बवै, $M$ नवे (for कवी), BKM नaै, NP ศबज, JU
 उक्षििए रमडि, B ति (for जु), K तिष (ditto), B रिकि, K एति, M रसि, BNU मुखत, J भगत, J राष, U ताशि निजिए
Pi्या B.J बेष, MNL बेची, $N$ [ت], $P$ पर, BJKMNU भोर, JMNPD अवंजय, B क्षिने. JPU नद, JKNPU छुयोषंब, M मासै मगษरि,

राठौड़ राज प्रिथीराज रो कही। पूट
fिरियौ पद्धि वाउ ऊतर परह्हरियै सङछे सूह्व उर सरग।
भुयँग धनी प्रिथमी पुड़ भेदे
विवरे पेठा बे वरग ॥ २३७ ॥
अब्बे घटि नदी हेमे हेमाल़ विमल़ सिक्ष लागा वधाय।
जोवनार्गाम कटि क्रिस थायै जिम
थायै घूल़ नितम्ब घया ॥ २？${ }^{\circ} \|$
भर्जन्त्त सुग्रिह्ह हेमन्न्ति सीत भै
मलिन सुतनु कैछ．वह⿳亠二口丿 र्मग।
कोइ कोमल़ वसने कोई कम्बल़ जया भारियौ रहन्ति ज्ञग \｜२१८॥ ॥
（ B$) \mathrm{J}(\mathrm{M}) \mathrm{U}$ भलज，R．J ज， K जो， M सुषीयो（for fिषिब्यो）， B．JMP मींब，BJKMP जनारजन． N जनारजुन， U जबारदब．
 $P l \mid$ धाष，$N$ बाधुणर，JKU उत्षर，$K$ पषषरीया，$M$ किरिषरीया，K
 प्रथभी，K द्यबो， N विषरंब（for बे वरग）， M बेष रंब（ditto）．
 N ఫेमाक्य， U हिमालय，B．JKNPU צंग． M त्रघ， K बौबनषागम，

 दुम्हरे．BJKMNU हेमंत，NP भय． U मिबन， $\mathrm{BK}(\mathrm{M})$ भिलि विषि तल（for मध्रिम हुतनु），BJKC कोई（for केद्र），M को（ditto），
 भरिया．J जा ．

4
बेलि क्रस्सन रुकमगण री
दिन जेही रियी़ी रिगाई द्रर्साया
क्रमि क्राम लागा सझ्ड़गा।
नीठठ कुडे 尹्याकास पोस निसि
प्रौढा करखा पड्ञुग्ला॥ २२०॥
क्सलुभाया तन मन क्वाप क्राप मै
विहत सीत रुकंमयी वfइ।
बाfगा अ्यरथ fजि मर्कात सर्कातवंत
पुह्पप गन्ध गुगा गुगी पर्पन ॥ २२? ॥
मकग्ध्वज वाह्हfाा चष्थौ अर्माहमकर
ऊतर वाउ वाअे म्यउ।
कमल़ बाल़ विरह्याी वटन किय
अम्ब पार्ल़ सञ्ञोगग उइ ॥ २२२॥
पारधिया क्रिपगा वयगा दर्दिस पवगौ
विया अ्रम्बह बालिया वगा।
लागै माप लोग प्रात लागौ
जल़ दाह्क मीतल़ जल़ा ॥ २२₹ ॥

 B.IL' करषणि, NP कर्षप, MU पंगुरणि, $\mathrm{P}^{\circ}$ रियि

PPY। BK उस्षभाया, $P$ ' ननु मनु. $B$ मांfि, $K$ महि, (for मे ), $M$ विशिि, $U$ बिषित, " $B$ बीनि, J बषमषी, $P$ बषुकिषी, C षषमिकि, JPU बर, $B$ घनि घसि कत. J घभरि सगतवंत. $K$ बती चतषंत.
 $K$ चढीघो, $N$ चडिष्ड, B.JKMPU जफर, $N$ जत्तम, $U$ बायु, $K$ वाथ बाने, BJKM बत्रुर, $N$ षवर, $P$ विरहिषी. $U$ ०ैिष. $M$ बमस (for बडब), N किगो .
PPP.। ALLL ब्रपष, B पषनशि, JKM पषनह, L पषषष, $M$ विषि, $B$ षंबहि. $J$ बंब, $K$ बच, J माष, KU माष, B.IMNPU बोष, KU शीजल. U कालिए .

गाठौड़ राज फ़ियोरोज री कही।
निय नाम सीत जाल़ै बला नील़ा
जाल़ै नल़खी घकी र्जल़।
पार्तिक र्तिया हारारका न पैसै

प्रातहार प्रताप करे सी पालै
दर्म्पत्र ऊर्पश दसे दिर्सं।
कर्क बर्गान र्मास घ्यूप बारती
निय तग़ वारै उहो निसि ॥ २२५ ॥
राव बेठौ कर्ल़स धियौ पालट f्तु
ठरे जु दहन कियौ हेम ठडक।
ऊडसा पड्बु समारि रहे क्व्भल
करु समानि रहे कल़कएक ॥ २२६ ॥
बीया डफ मङर्वर्वि बंस वजाखे
रीरी करि मुख़ पश्यम गाग।
तराभी तराग विर्रहि जया दुतर्रस्या
फार्गुनाया र्घर घरि खेलै फाग ॥ २२७॥
Pp\%। $N$ निज, $N$ शीतल, J जालि, BKU वन, BJ नकिषी. $\mathrm{KN}(P)$ बलिबी, JKN जल, B पातिगि, $l^{\circ}$ पातिग. $J$ पासकी, $P$ पातब, KMI' तिषा, N तिप्यद, JP मंजिया. $\mathrm{K}(\mathrm{U}$ ) मांजीया, N मांजियद्य, JKN विए, N मनि, K तथो, Pl तापा, KN मस .
PiK। $B$ प्रतिच्चारि, JMNIT सीय, $P$ सीच, BJNPU पबे, JU दिसे, $K$ दिसो, M दसो (for द्स), U चरकि, BKM बयकि षरक, J जगति बरक, J तबज, $M$ तबा, B नब, K तनु, ( B )KNPU उबारद्
 J रति पालट. $B M$ रिति, $U$ रति. KNP षतुतु. MNPU इष्ष. $K$ कैघ द区 ( for दृष कियो), $\mathrm{MP}(\mathrm{U}$ ) कीय, J ठरे हेभ टष्ष कीष उंठ. जष्प (for ऊडया), M संबारि, K रह्द, B कलिक्षिंठ .
ppo। BM बेपा, BMPL मङयरि, JKN "यर. J बेश्ये (for वंष), (B)JKN बजाबद, B.JKM रोरी, BKMU मुष, विरह, B चषि, JKM हुतरष, $P$ वरिषि, JKMNU कागुब्ब .

ह२ वेलि क्रिसन खकमयी री
अजडँ तख पुर्टप न पद्नव न ब्यद्युर
थोड़ डाल़ गादरित धिया।
जिम सिगागारि क्यकीधै सोह्छति
प्री धागमि जायायै प्रिया ॥ २२ट॥
दस मास समा पति गरभ दीध रति
मनि ब्याकुल मधुकर मुखागन्ति।
कठिया वैद्रया कोकिल मिसि कूर्जत
बनसपती प्रसवती वसन्ति ॥ २२Е॥
पकवाने पाने पले़ सुपुछ्दपे
सुरँगे वसनेने दरब सब।
पूभियै कर्साट भँगि वनसपती
प्रसूतिका होलिका प्रब ॥ २२०॥
लागी दलि कलि मर्ल़यानलि लागै
चिर्गुर्या पसरतै म्नम्बु चिसि ।
 J डाष्, BK (M) गाइरिसि, BJMU चथा, K थीया, JKMNPU सिष्वार, BKM होचे, J बोषत, NP षोभनि, ग प्रिच, $N$ प्रिज. M चाबस, K चायकि (for ${ }^{\circ}$ คि), JMNPU चाये, K बाष्ट .
ppe I JU © (for धना), BKN षित, BK बधी, JU दीषी, M बषा, $N$ उदषि, B रित; JMNPU मन, B मषि, K मष, विल्गषात (for

 बंत्र.
 चब, J पूञीर, NPU पूक्जोषे, $I$ क区, $M$ बषะ, $N U$ बरैबटि, $K$


राठौड़ राज प्रिथीराज री कही।
रटात पुन्न मिसि मधुप हैंखराइ
मात स्ववति मधु दूध मिसि ॥ २₹२॥
वनि नयरि घराषरि तरि बहि सरवरि
पुरख नारि नासिका र्पाथ।
वसँत जनमियौ देगे वधाई
रमै वास चडि पवन ड़ि ॥ २३२॥
अति अम्न मौर तोरा बजु अम्बज
कल़ी सु मझ्रल़ कल़स करि।
बन्दरवाल़ बँधागी वल्नी
तबवर खेका बी＇यै नरि ॥ २₹₹ ॥
फुट वानरेखा कच नालिकेर फल़
मन्जाति किरि दधि मँगलिक।
कुष्यम ब्वखित पराग किघ्ञलक
प्रमुद्वित र्बति गार्यन्ति पिक ॥२३ह॥

 किष（for 『मु fिfि），$N$ किष，$B K$ पून，PU पूष，NPU मषूष （for मधुप），N मानु（for माल）， $4 L L$ ग्रवंति，$M$ मिसे．
PRP। $K U$ बぁ，$J$ कथर，$M$ गिरि तरि，NP त区 त区，$J(M) U$ ष्क्परि， $K M U$ पथ，$B$ जनमीयां，$J{ }^{\circ}$ मीया，$K M{ }^{\circ}$ मीये，$B$ दियष，$J$ हथय， $B M$ रमी．$B$ चfि पवनि ．

 माध्य，BKM वेली，BJP तरडर，$K$ नरवर，$U$ तर्यरि，$K$ हेषा， $N U$ बेबा，$B(K)$ विये．JNP बीषे，$U$ बी ．
 M संबाती， N मंर्जात， U म䀠नि，KMPU ■fि， N बीर， $\mathrm{BJK}(\mathrm{M})$ कंबूं，$P$ कंषम，$M$ चซत，$N P$ चिति，$B$ बिंजुषिक，$M$ प्रसुदति， N गाष्वि ．

अायौ इल वसंत वधावगा ब्वाई
पोर्इनाता पन्न जल़ केषात परि।
ब्वायाँदि वरो काचमै बड़्र्गया

कामा वरखन्त्री कामदुषा किनि
प्नवती थी र्मन प्रमन।
पुह्रप कर्गला कान केसू प्रहिरे
बनमपती पील़ा बसन ॥ २इ६ ॥
कीतायर तरू कर्रगाग सेंनन्त्री कूजा
जाती सोवन गुलाल जन्न।
किरि परिवाश सकल पर्पहरायौ
वर्रfाय वर्राग दंक्षे वसन्च ॥ २३७ ॥
विधध क्षोग वधावे वसंत वधाब्मे
भालिम दिनि दिनि चदि भरगा।
ङलरावगो फाग ऊलरायौ
तरु गहवक्विया fिय तहाा ॥ २₹С ॥
 $B K$ चावो, IK पोगय, MU पोहा, $N$ पोयपो, $M$ बंय, JKMNPU बाषंद, M घषो (for वषे). BKNPU भानिकि, J भाभिष्या
Pa¢। N बामषि' (for बामा), कामषूष, IMNPU करि, B घय, KNP
 BK बीया्या
P®O JMPU क्योयर, KN कष्यर, BJM तर, BK करसि, JMNU बरत, NU बेषेती, $K$ कुजा, $P$ द्रंजा, $N$ छूजो, $B$ जाथी. $M$ बिर, N बरि, KM बरष बरण, B बरन बरल बिष दे, K हे दे (for दें), N दे (ditto).
 दित, U भरषि, BP अंबामषी, JU ॠलाषणे, B पाfि, BPU कंखा-

राठौड़ राज प्रिथीराज री कही।
§
मन्तो तिहाँ मयया वसँत महीपरित
किल़ा सिंघासया धर सधर।
माथै बम्ब क्न मखडागा
चल़ वाइ मद्न रि ठरल चमर ॥ २३ल॥
दाड़िमी बीज विसर्तरिया दीसै
निउँछार्वर् नाँखिया नग।
चरलो न्नुष्धित खग फल़ रुस्वित
मधु मुंर्चन्ति सीर्चन्ति मग ॥ २४० ॥
रार्जति र्बात ब्बेया पदाति कुस्झ रथ
हँस माल़ बर्बच ल्हासि हय।
ढालि खर्जूर पूठि ठलकावे
fिरिवर सियागारिया गय ॥ २8२ ॥
त区 बाल़ पन्न ऊँचा बड़ि तरल़ा
मरल़ा पसरन्ता मर्रग।
बेठै पाटटि वर्मन्त्र बर्निया
जगह्धथ किरि ऊपरा र्जग ॥ २४२ ॥
यड, BJKM तर, $K$ गहजुरि, $J$ थोष, $M$ थीषो. $N$ थयो. $U$ थिया, $K$ बधिषां (for चिय।
Pa^। BPU तरां, M तिष, J नदि (for तिरां), PU fिल, BJ सिंधाषबि, BJM षरि, M मंख[ुिषो, BJKM चिल, M संजर, PU ब्बार, M घंबर .
 अुंबति. $M$ चुषति, $N$ घुंधित, $B$ मुंचित, KNP मुंघति, $M$ षुषंत, U भुषंधित, J M सीचंत .
 BKN वाब्, J षूपार, M विजूरि, $N$ षिजूर, NP ब्लकायउ, KMP गिर ${ }^{\circ}, \mathrm{BP}$ गई, JN गया.

 रय, N बरि. B बपरी. BK जग

बागल़ि रित्राराय मढियै बवसर
मङु वन नीमरणा मिद्श।
पघ्षवाय नारक गारक पिक्व

कल़हंस जायार मोर निखतकर
पबन तालधर वाल पन ।
बारि रन्निसर भमर उपज़ी
तीवट उषट चकोर तन्न ॥ २88 ॥
विधिपाउक सक सारस रसवघ्ष्क
कोविद उझ्ञरीट गतिकार।
प्रगलभ लागि दाटि पारेवा

बद्रीया जल़ तिरय उरप खर्बल पीर्यत
मखत चक्र किरि लियति मह।
रामसरी खुमरी लागी.रट
धूष्या माठा चन्द घह ॥ २ $8 ६$ ॥
 अनसी, J \&ंतिष, BJKNPW एसंग, J पांच, BJNPU धायक


 N निषरीय जधड .

 विषलि, $N$ पोयत, $M$ फियत (for पोघनि), JKPU किर, $N$ बर्,




राठौड़ राज प्रिथोराज री कही।
निगरभर तर्बर सघया बंँच निसि
पुह्हपित घ्रति दीपगर पल़ास।
मौरित ब्वम्ब रीभि रोमस्दित
हर्शख विकास विमल़ क्रित हास || २४० ॥
प्रगटै मधु कोक सँगीत प्रगटिया
सिसिर जर्वरिका दूरि र्सरि।
निज मँच पढे पाच्र ग्ति नाँखी
पुह्यर्ध्ञल़ वगाराय परि ॥ २8С॥
प्रज कम्बज सिसिर दुरीस पीड़तौ
ऊतर ऊथापिया म्नसन्त।
प्रसन वाउ मिसि न्याउ प्रवस्यो
वनि र्वनि नयरे राज बसन्त \| २BE ॥
पुर्णाँ fमिस ब्षेक ब्रेक मिसि पाताँ
खाडा दव माँधा ऊ३ेल़़।
 BJKU मaरित, BJKNPU रोभ, K र्रोंधित, B शरिष. JKN रᄌल, $M$ विकाधि कमझ, JKMNPU שल.

 $M$ fिfिरि, $\mathrm{BK}(\mathrm{M})$ जर्मिका, NP बवनिषा, JU दूर, B निनि, $K$ निधि (!for निज), B पाधि, BKM fरित, NPU रति, J र्ष, $J$ ुस्युणनि, $K(M)$ ुषपांजलि, $P$ षरहार.
 सfिर, $K$ पोढृवो बतार, $J$ बाइ, $M$ बाय, $U$ बायु, $J$ ब्याK, MNPU न्वाय, $J(M)$ प्रपरसइ, $K$ प्रवर्मार, $N$ प्रवfिज, $M$ वष बस, $K$ राबा .

> दोपक चम्पक लाखे दीधा
> कोड़ि धजा पहरागी केलि || २प.० ॥
> मल़यार्ानल़ वर्ரाज सुराज़ि घया र्मा्हि

> चेली गर्गल़ तखवराँ विल़ागी
> पुह्हप भार ग्रह्हा पह्ही ॥ २ सू१ ॥
> पोड़ँत हैमन्त्त सिसिर रितु पहिलौ
> दुख टाल्यौौ वसन्त हित दाखि।
> ब्याबे वेली तथी बऱवराँ
> साखाँ विसर्तर्याँ वैसाखि ॥ २थ२ ॥
> दीजै तिहाँ डद्धन दँड न दीजे
> ग्रह्हगा मर्वरि तरु गानगर।
> करग्राही परवर्वरया मधुकर
> कुमुम गन्ध मकरन्द्द कर ॥ २प३ ॥
> भरिया तठ पुह्हप वहे ब्रूटा भर
> कामि बाला ग्रहिया कररगग।

२ू•। M पऊ्रप, (B).JK पानां, M पंने, N पाषं, B.JK(M)PU षाठिया, N आाहिया, K दर्ब, NU द्रब, $\mathrm{BJ}(\mathrm{M}) \mathrm{P}$ मंडिया. KNU मांधिया, $K$ दीज्ता कोंडी धज .


Pस२। $B K M$ पोडंति, $N$ घीडंता. $M$ हेमंति. BK छुसिर, J चfिर, $P$ सिषर. BK रिति, M रित, J पदिन्तु, BKM बाध्धीयो, J(N)PU टाबीये, $M$ ब्याद, $N$ विगषे, B.J तरवरो. $B K$ विषतरिथो,

- $J(M) U^{\circ}$ रीय $3, K$ वैशाष, $U$ वेषाष .
pपझ। B तिशिं, K दीसद, B.JKMU पष्ष मबर, B.JKM तर, N परिपाषी, $P$ बरगाषी, M परछरीया, JM कूसम.

राठौड़ राज प्रिघीराज री कही।
र्बल़ खितुराइ पसाई केसमर

ररिखा जिम वरर्षति चर्चात् र्वाषत
वरि न को तिम राज वसन्त।
फुस्ब पर्धि क्रित सेव लबध फल़
बँदि कोलाहल खग बोलन्त | २ूय ॥
कुर्ममित कुसमाउध बोटि केल़ क्रित
निर्च देखे खिए खी़ाग तन।
कन्त संजोरोगया किसंसक कहिया
विरही़ाँ कहे पल़ास वन \| २यद ॥
तसु ग्न वास तमु वास रस्र ता
कर पल्नव कोसल़ कुसम।

Pमघ। BJKM तर, N विरे, K ब्णा भरि, JMNU बाम, KN करल, BJ रितिराद, $K$ रितिराज, $P$ वेष्धरि. $M$ भुरड़ीतु, $K$ वहे (for रते), P बग, BK place this stanza between st. pky and st. pyp, whereas JU place it between st. pxp and st. pyp.
Pथम I KPU बरषा. JNP बरषत, M बरिषत, U बरषित, JU छातय, NP चातब, B बंचति, KU बंधित. BKMU बंच, N बंधद्द, B राजि, J बसंति, $B$ फूत्बि, $M P$ फूल, $B$ पंष, $J K$ पच्च, $M$ पच्चै, $N U$ पचि, JKMNPU ब्वत, J क्रम, KN बकि, P स्ब, BKNPU बोलंति .
 बiftि), BKNU ह्रत, NP बी (for निfि), U तः (ditto). BK धिय, N थीय, U थीज, B षीब, N नलु, JU read the first two lines as follows: चंष बेक षंष पंति (पंत) परिफूल्बित। बद्र वारि चनि『नि ( बल षब) बचस, but $U$ in the comment gives also the common reading, $J$ हुन (for कान), NP बिंकुष करीयड, Mं बरे, N वरिज .

वर्वाय वरिय मार्ल़ाय केसर वीలति
भूली गख प्रर्तिविन्न भम ॥ सर०।
सबल़ जल़ सभिम सुग्ध भेटि सजि
डिगमिय पांय बांय द्रोध कर।
हालियौ मल़याचल़ हिमाचल़
कासदूत हर प्रसन कर \| ₹ूट॥
तरतौ नदि गदि जुतरतौ तरि राई
नेल केल गल़ि गल़ै विलग।
दिखा छँत आावतौ उतर रिस्त

कैवड़ा कुसम कुन्द तथाए केतकी
बस सीकर निरभार खवति।
य्यहि्यै कले गन्ध भार गुए
गन्धवाह तिर्गा मन्द्रात्व | २€० ॥

Pभ०। BJKMU तस, KPU कुष्तुम, BKN बनि बfि. .J बक वक, B.JP मारिषि, BKMN बेषरि, JP बीषत .
शूE। M सोभित (for षभिघ्घ), B.I भेढ, MU षभि. N संजि, BJKMNP उलमस, $U$ डिगिमिशि. $B$ पाज वाड, $J$ पाद बाद, $K$ पायो बायो, NPU वाधु, JU 霛, KM ज्रुष. $P$ धर (for जर). NP चािया,
 हेमाचस, K कामेत, NP छरि, JK प्रष्घ, N षरि .
pभe। BJKMU गष्ति मषि विद्धा, BN द्ध्य, JPU दचिया, M दषिय, K जती, $M$ कता, ( N ) P छंतज, J चबतां, N जसरि, U उज्ञर, M षवष,
 (ditto), M अबि बत्छे (ditto), BJK पथ, U प\{ि, BK place this stanza between st. p₹o and pl?.
 निरफारि, U निर्मार, ALL ग्रबति, B बांषे, K कांधद, N षंधि, P षंचे, U घंधर्द, BM गुर, JK निए .

राठौड़ राज प्रियोराज रो कही।
लीयै तस बक्ष वास रस लोभी
रेगा जल़ क्रित सोष रात।
दखियानिल़ बावतै उतर दिरित्ति
सापराध पति जिम सर्शत ॥ २द६ ॥
पहपवतो लता ब परस पमूंके
देतौ बैंगि खालिफ़्रन दान।
मतबाल़ै चै उाहाँ व मत़
पवन वमन करतौ मध पान ॥ २द़ं ॥
तोय भरया छंडि ऊषर्सात मल़य तरि
अर्बति पराग रजज घूसर काष्ध ।
मध मद स्वति मन्दूरति मल्द्रात
मदोमक्ष माबत मातक्भ॥ ॥द्₹ ॥
गुण गन्ध ग्रहित गिलि गरल ऊरालित
पवन बाद बे उसे पख।
बोब़ंड सेल़ संजोग संगोगया
भर्या विरहणी भवस्र भख ॥ २६६ ॥
 नब, JKMNPU ब्रत, $M$ होच, $N P$ घोच, $K$ रित. ( $M$ ) $N$ दब्रानिक्ष, PU दचिषा ${ }^{\circ}, \mathrm{N}$ साबतद, BKIT उसर, M दिस .
P९९। J परसपरि मूंके, NP परषपर मूंके, U परस्पर दूके (for ब परष पलूंके), $B$ देयतो, $U$ रेतु, $B K$ घंग, $M$ कीतिवालो, $K N$ षग, $M U$ पाय, $P$ पघ, JU ฮाद, KM ठіंष्ठ .
 घत, K बोषघत, B मबे, K तर, NP तब, U षंग刀, BKMNPU च्यवति, BNU मस्ट्वपति, J मशिपति, $K$ मदोग्मत, (M)NP मदोणसफ.
२९ध। K प्रषिति गहि, JU बोगषित, $U$ पवषा. NPU उभय, $N$ पषि, ${ }^{\circ} P$
 संयोमि, JKPU संखोविशि, K भषै, KU विरधिषी, KMN भष .

रितु किजि दिवस सरस राति किशि सरस
किधि रस सन्धारा सुकवि कहन्त।
बे पक्व सूध वि विङँ मास बे
वसन्त्त तोई सारिखौ वह्हन्त \| २₹そू॥
निमिख पल़ वसँत सारिखौ बहो निसि
खेकरा सेक न दाखे अन्त।
कन्त गुयो र्वसि धायै कन्ता
कन्ता गुगित वसि धायै कन्त \| २६छ॥
ग्रिह पुह्हप तथौ विfया पुह्हपित ग्रहलौ
पुह्हप ई मौंढग पायर्या।
हरखि हिँडोलि पुह्यमै हिएडित
र्सहि सर्सिर्चरि पुह्हपाँ सरखा \| २६०\|
पौठाड़े नाद् वेद परबोधै
निनस दिनि वाग विहाइ नितु।

Pश्य BN रति, JKMU रिति, B बहिभि, J किषिम, KMU कहि, $N$ बही, $B$ दिबषि रसि, KNU रष (for lst षरष), B कfिमि, KN बति, M किष, B रस (for 2 nd षरघ), B किषी, K करि, M बिशे, BJMN कहंति, N विछं (for $1 \mathrm{st} \boldsymbol{\mathbf { 4 }}$ ). JNPU पष, JU घुए, B त, $K$ [नि], Ḅ वरंति. BMN बछंति .
P\&\&। BM बसंनि, (B) $K M$ सारिषा, J षरीष, $B K$ बेके बेक, JM बेक शेक, $N$ बेबनि बेक, $U$ बेकां बेब, $J$ बध, $B$ धिय, $J(M) U$ चरे, $K$ थथा 5, BJMU बांता बांता, KMU गुण (for गुषि), N गुणों (ditto), J घम, B थिय, JU घबड, K थीचौ छु, M घघां, N चाद्द.


$\therefore B$ बौबडि, $J$ जfिषि, BJM पाथरशि, JK घरष, JMU چींडोष,
 $N$ चषचरी, U षषचर, BJMNP षर氏ि, K चfरखि .

राठोड़ राज ज्रिथराज ही कही।
मागगग मैखा केला विधि मातो
रकमरिया कन्त वसन्त्त रितु ॥ २६े॥
अवर्सार विनिग प्रीति पर्सरि मन अवर्सार
हाइनभाइ मोहिया हैर।
बस क्र कन गया कापाया

बसुदेव पिता सुत धिया वासुदे
प्रदुमन सुत fuत जगतर्पति।
सास्तु दैवकी रामा सुवद्र
रामा सास्बू वद्र र्रति || २७० ॥
लीलाधा़ा ग्रिहे मानुखी लोला
जगवासग र्वसया जर्गति।
पित प्रदुमन जगदोस पितामह्ह
पोतौ ध्रनिषध उखार्पति ॥ २৩१ ॥
किं कर्कहस तासु जसु र्ष्रह्ह थाकौ कहि
नाराइला निध्युगा निरलेप।
 निति, N माबिं, BJMNPU मघ区, KMU बेष. BK परि (for विषि), BJP छषकिषि, U रुकमिष, BJKM रिति .
Rस्। K षबसर तिय, J प्रहर, NP पषर. BKM बनुषfि (for 2nd बवसरि), KMNPU हाव भाष, MU बंगि, M बमंगि, KP चापया, $N$ चापपषा, $K$ जिए .
po०। B वस्टेष, KMNU चया, BK बाषदेव, JMNU बाहुदेव, B प्रदिमब, $J(M) U$ प्रधुमक, $K$ प्रतिमक, $N$ प्रहुम्न, $K$ को fिता, J चयति', $N$ बसष०, NP राम सहोट्र बवfिखि घाE, K रिति.
 पित), $B$ प्रदिमक, $J(M) U$ प्रद्युमन, $K$ प्रद्दिक, $B(M)$ घोतो, $J U$ पोष्, KPU बनिबस, M बनुष्ष .

## बेलि किसन रकमसीी री

कहि रूममीय प्रुमन खनिखध का सह सहर्चरिबे नम संड़य ॥ २०२॥
लोक्वमाता सिन्युसाता ली लिखमी
पदमा परमाल़या प्रमा।
जबर विछें बसनिया दू़िन्दरा रामा हरिवक्लभा रमा | २०३ः ॥

दरपक कन्दरप काम कुस्समाउध
सम्बारि रतिर्यात तुगार ।
समर मनोज अनक्ष पघ्यसर
मनसथ मदन मकरधज मार | २०४ ॥
चतुरमुख चतुखवर्व चतुरातमक
विगत भतुरजुर्गविभ्रायक।
सरवगीव विसवश्वत्तन शहमत्र
अखर हँस देहायक || २०थ. ॥
pop। BKU बचिfि, P बचशि, BJKM ताष, BK [बहु], J घष, P थाषिए, $N$ बहििा, BK कहि काि, BKMNPU कारायय, $M$ निगुंष, $P$ किगुष, $U$ तिगुषा, J क्रिलेप, $P$ निलेप, $N$ ल्लष्ण (for $2 n d$ बशि), BJPU बर्षमियि, $B$ प्रदिमन, J(M)U प्रद्युमब. $K$ प्रद्ममक. J बfिबषि, KPU चशिषद, $M$ षनुबषि, $B$ सषच $\mathrm{N}^{\circ}$ रीयद, P वरी, U वरीच्छे, K षबरतने (sic).
Poः । BJKNPU ली, B क्षषी, NP स्षषिमी, JPU पघ्षा पघ्षास्तया, BM पद्मालया प्रिया पद्मा, $N$ पद्मान्तिका प्रिया पदसा, BK 『पर, BJM

p०४। JMPU दर्पष्ष कंडर्प, $K$ बंद्रप, ALL कुछुमायुष्ष, BK तक甘ार, JU (क्षर, JPU मव्मथ, JKNPU मबरक्षन .

 ' (for विसल), JU चत्रुर्युग", KMPU घवंबीव, N सरंजीव, BK विस-
 वक्षह, $K$ देखंघंगायक.

राठौड़ राज प्रियीराज री कही।
s．
छन्द्रता लब्बा प्रोति सरसती
माय कान्ती किपा मरति।
निर्बि क्रिज्यु सुणिता रचि सरधा
मरशाड़ा कोरति महृती ॥ २९द ॥
संसार सुपड करता गिए्श सक्नूष्श
ग्यान तबी पष्षमी ⿹丁口 गाऩ़।
मदिरा रीस हैंसा fिन्दार्मत


चान्जग खल़ खरी खेचि चहि।
₹ेसे सभा पारकी वोला
प्रोधिया वण्बि तो को कोल पहि ॥ २००॥
सरसती करिख सी fिर्चि मुखि सोभा
भावो मुर्यति तिकरि भुर्गति।
उर्वर ग्यान हरि भराति ज्ञातमा


[^8]महि सूंद खट मास प्रात जर्ल़ मक्षे क्वाप सपरस हू जित इँद्री।
प्रामै वेल पढन्ताँ नित प्रति
नी वर्क्तित वर वन्कित नी ॥ २ए.॥
ऊपजे बहा निर्स ब्वाप ब्वापसै
खकर्मया क्रिसनं सरीख र्रत।
कहै वेल वर लहे कुँवारी
परणण पूत सुह्हाग पर्पत ॥ २ष्२॥
परिवार पूत्रि पोने पड़योने
बहर सार्हीया भखार्टि दम।
जखा खकर्मया हाई वेलि जपन्ताँ
जग पुड़ि वाध्धै वेलि जिम ॥ २૯्२ ॥
पेखे कोइ कर्हति ब्षेक ब्येक प्रति
विमल़ मझ्रल़ ग्रिद्व बेक्र वfग।
बे e का कवा सुभ क्रम आचरताँ
जोfगयै वेंल जर्पन्त्त र्जग ॥ २モ३ ॥

 $N P$ बपंतां (for पब्मां) नित्रु, $J U$ बपर स्यरस जितेंदी (॰द्द) सष।
 ती विणित, $K$ हुवी चुषर तिम हुवर सी.

 J पूप, M पुच, BKP चाहात, $N$ चाभाग
pap । BP पूत, JM पष, KNU पूष, BJKM षर्, B धifिषि, J(M)PU घाष区, K सारिए, N चाहष बाष्, JKMNPU भंडार, BK बच,




चतुर्शवध वेद परगीत चिक्वितसा
ससत्र उखध्र मँच तँन्न मुवि।
काया कीज उपचाइ करन्ताँ
जवै सु र्वालि जपँताँ हैव ॥ रंट४ ॥
ब्राधिभूतिक अाधिद्वेव अध्यातम
पिंडि प्रभवर्वत कफ वात पित।
निविध ताप तसु होग निविधमै
न भर्वति र्वेल जपँताँ नित \| २ट्थू॥
मन सुद्दु जपन्ताँ रककर्मगा मझ़ल
निधि मम्पति याइ कुसल़ नित।
दुरदिन दुरग्रह् दुसच्ह दुरदिसा
नासे दुसुपन दुर्गनमित ॥ २モछ ॥
 बदब), KPU घुम, BKN बरम बाधरद्र. M चचरीति, J बापोद, $U$ जांपोषे जु, $K$ जपंत.

 कलि (for कचि), U उपकार, J ऊवि. K सो, BJKM जपंति, N अप्त, J उवद्य, $K$ उय, $M$ कु .
 विदिधि, M निषषि, B नष, N विविधि रोगमय, J विविधिमद, M चिषषिमे, भवंत, BM जपंत, JKN अपंति, BK place this stanza between st. ₹Ep and st. pap.
pa्व। $B$ स्बधि, J घूष्र, K सुद, MU सुष, B.JPU षषभिधि. M किष. NP बब fिधि, $K$ चाथे, $U$ च।यद्र. $N P$ [थाद्द], $K U$ कुएल, $M$ निनि, $B$ हुरदमा, J दर्श्वा (sic!), KP हुरद्शा. M हुरिसा, U छुर्ईमा जासर, P दुछ्बुष, JU दुछमन (for दुछुपन), JMU हुरतिमति .

मरिएा मन्न तन्ब बल़ जन्ब ब्यमक्रल़
थल़ि जल़ नर्भसि न कोई छल़़्ति।
डार्काए सार्काया भूत प्रेत डर
भाजै उपदव वेलि भर्खन्ति ॥ २ळ्॥ ॥
सन्यासिब्षे जोगिब्बै तर्पसि तार्पसस्षे
काँइ छ्रबड़ा हंठ नियाह किया।
प्रायिया भवसागर वेलि पठि
धिया पारि ऊतरे धिया ॥ २ष्ट॥
किं जोग जाग जप तप तीरथ किं
ब्रत किं दानासम वरणा।
मुखि कहि क्रिसन रकमयी मझ्नल
काँद ₹ मन कलीपसि क्रिपया ॥l २ृe :
बे हरि हर भजै खताह बोल़
ते ग्रब भागीरथी म वूँ।
ब्रेक देस वाहणी न क्षायाँ
सुरस्सह समसटि वेलि सूँ || २ङ० ॥
 BMNPU उाकियि, J चाबिष साकिष, $M$ साविधि, PU श्राविरि .
$P$ Cal BM fिa्वाfिषे, $N$ बेता (for रवड़ा), JMPU प्रारी, $N$ प्रांतीया,
 K तर पार (ditto), M fre पार (ditto), J बतरू .
pनe। $N$ बाल जोग, B ब्वाब, दाल चार्य, JKNPU वंचम, BJKN बरत, KMU गुष, JMU बfि (for बति), KPU बहबत, M बबत, N
 बपष, JPU छपषा.
 बंब (for पष), NP बष्ष (ditto), BK (for म), रिसा (for देष),


राठौड़ राज प्रिथीराज री कही। Oe

वस्ली तसु बोज भागवत वायौ
महि थागौ प्रिथुदास मुख।
मूल़ ताल जड़ क्मरथ मखहे
सुरिर करणिए पदि क्षाँह सुख ॥ २ट？॥
पन्न घ्यक्वर दल़ हाल़ा जस परिमल़
नव रस तँतु त्रिधि कहो निसि।
मधुकर रसिक सु भगति मझ्जरी
मुर्गति फूल फाल़ भुर्गति मिसि ॥ २ह२ ॥
कलि़ कलपवेलि वर्ल़ कामधेनुका
चिन्तार्मयि सोमर्वि्नि चन्न।
प्रकटित प्रिथमी प्रिथु मुख पझ्जज
ब्मखराउल़ि मिसि घाह बेकत्न \｜२८३ ॥
प्रियुर्वेल कि पँर्चविध प्रसिध प्रनाल़ी
आागम नीगम करि क्रखिल़।
 मुष，$B M$ मांड्रो，$B$ छुषच，$K$ षोथ区，$M$ अथष，$J$ घुथरि，$B$ बरीि， KM करष， BJ च

Rep • $B$ प्रति，JKMPU चचर，$B$ प्रत（for दए़），$J$ यस，$B$ तनि，$K$ यात्रु（sic！for नँचु），BM घधि，JKU शिषि， N हषि， P हृषि， B द्यावि（for रसिक），J नि（for हु）， K ते（ditto），U त्रु（ditto），B पर区（for भर्गति），$N$ मुकति，$M$ भגति（for भु）．
 ${ }^{\circ}$ बद्धी，JKP चिष，$N$ विषिच，$B$ प्रघठित，$J$ परठित，KNP प्रूठित， $M$ घ्रघटत，BPU शथिमी，J धथनी，KN घथवो，B घच，J पिघ्यु， KNPU 玉च，M बिघ，BMP षषरावक़ि，JKNU बचरावषिं，B चिधु，$K$ थाधै， $\mathrm{N} \rightarrow$（for थाद）， P मिले（ditto）．

मुर्गत तथी नीसरगोी मङड़ी
सरगलोक सोपान इल़ ॥ २८४ ॥
मोतिब्बे विसाह्या ग्रांह कुएा नूँके
बेक बेक्त प्रति ब्ेक अनूप।
किल सोमाल मुख मूभ वयया का
सुक्कव कुक्कवि चालगी न स्रूप॥ २ट丩॥ ॥

मर्हि मूं वाली रोल मई।
ज्ञाग गर्ल़ लागी रहे बसे जिम
सहे न टूखला जेम सई ॥ २८६ ॥
भाखा संसक्रित पराक्रित भखातँ
मूभ भारतो बे मरम।
रस दाहनी सुन्दरी रमताँ
सेज अन्त्तरिख भोमि सम ॥ २८৩ ॥

Pe४। B वेन, BJKMU ${ }^{\circ}$ विधि, JKNP प्रषिद्र, $U$ 'कि, $J$ प्रषाली, $N$ परनाली, $J$ निर्गम, $M$ विगम, $N$ निरगम, $J$ बमीयत (for मखं), $K$ बनिक (ditto), $P$ बतिय (ditto), $U$ वरिय कि (ditto), $B$ बनकसरग (for सरगलोक), $M$ बनघबेक्यग (ditto). JKNPU खर्गलोक .
 मूंबा, P रूंकि, BJKMU कलि (for किल्ब), U मुंभ, B कुषा (for कब।, NP किल मुष मुंभा वयबा सोभवा क्ए, N साषवि, T चाडियी, $M$ कि (for $\boldsymbol{\text { क }}$ ).
Peさ। B पंशि, JKM पिंड़, N षोंनी, PU पिंड, BM लग, P बच्ठो, BJMU
 B सै, JKU सदू, M सही.

Peo : B भाषा पराद्रत सछ्हत, M भाषा प्राकित सहसहित, KN संसर्टत, PU
" मंप्रत, JKNPC घ्रांद्टत, BK भएंता, $J$ भघंतां, N भष्टितां, M भारथी, BJPU दागिमी, K रंता बेजद्ध बंतर, JU बंतरद, NP


# राठेड़ राज प्रिथीरान री कर्श्री। 

## $?$

विवर्या जौ वेलि रसिक रस वञ्कौ
करौ करणिा तौ मूभ्क कथ।
पूरे दते प्रामिस्यौ पूरौ

जोतखी वैद पौरागाक जोगी
सङ़ीती तारकिक सर्ह ।
चार्या भाट सुकवि भाखा चित्न
करि \#्यकठा तो म्परथ कहि ॥ २EC॥
ग्राछ्या मुख मुखा गिलित ऊर्यक्छिया
मूँ गुरा क्याखर क्ये मरम।
मोटा तरों प्रसाद कहै महि
औौठौ द्वातम सम क्यम ॥३००॥

हरि जस रस साह्हस करे हालिया
मो परिड़ता वीनती मोख।

11 जो (for तो), $M$ न. JU मुंभ, $M$ पूरे, J द्त, KNP दतो, $B$ घरथ (for द्वरे , $U$ तार (ditto), $J$ प्राइस्म $J, K$ पामीषो, $N$ प्राभिसिड, $U$ प्राभिष्ड, $B$ ध्रमिसे पूरे, NP क्रेयां, $B$ बर (for दूे), JK - ( ${ }^{\text {(ditto) }}$.

PCe। JKNPU बततिषी, KU केद, $N$ बघद्, BJN पुएरिक, $K$ ओोसी (for जेतो), JKNP तारकीक, $M$ तार्बी, $U$ ताषिफा, $J$ थच, $M$ बरे,

 BNP एवधिया (for धर्मिया, KM मे, NP करं, BN बधि (for
 NP बज बद्ठड घनम बपम, $B$ घ .

```
अन्हीया तुन्हीयो धाया
सवगा तोरथे बयया सदोख ॥ ३०१ ॥
इमताँ जगदीसर तथौ रह्हसि रस
मिथ्या वयगा न तासु महे।
सरसे खकर्मया तयी सफ्रही
कहिया मूँ मै" तेम कहे ॥ ३०२ ॥
नूँ तया अने ँूँ तयी तथा ची
    केसब रहि्दि कुणा सकै क्रम।
भलौ बाइ परसाद भारती
    भूँड़ँ ताइ माहरौ भम ॥ ₹०₹ ॥
रुप लक्वया गुण तया र्कमयी
    कहिवा सामरथीक कुषा।
जाइ जाणिया तिसा मैँ जँपिया
    गोविंद राली तथा गुणा ॥ \(3.8 \|\)
```

ह०१ I J रस थस, U बरि, BJ मूं, M मु. KN पंश्तितां. B बेनती, K बनीबाय, M ${ }^{\circ}$ या का, $\mathrm{U}{ }^{\circ}$ याषे, BP तन्होण, JU तुत्तीषद्ध, J जावीया,
 बष्र (for वयघ).
₹०p। $K U$ जगदीस. $B$ तथा, $N$ रशिषि, $B$ रसि, $J$ वेष, $B$ नष, $J$ तघू, $K$
 मर्र, $B$ निज्ञ, J निम, $K$ बाहि .
 K प्रसाद, BKM भूंबो, JNP भूंडउ, B places this stanza between st. २ce and st. ßoo, and MN place it between st. B•? and st. ३०९.


- $M$ बििमषी, $P U$ वषकिषी, $M$ बरिचा दू कोरते ताष क्रा, $B$ अंपि (for बाद), KMNP जांख्या जिसा (for नाद बापिया), M inverts the order of atanzas poy and poy.


# राठौड़ राज प्रिथीराज री कहीं। <br> वर्रसि अ्मचल़ गुणा म्मझ ससो संवति <br> तवियौ जस करि सो भरताइ। <br> करि खवयो दिन राति करिढ करि <br> पामै सी पल़ भगति क्रपार \| ह०प॥ ॥ 

©

 प्रिय (for 1st करि), JMNU त्रो. M करे (for 2nd बरि), JNU च्वयष्य, M श्रवशि, JU कंड, M बरे बंडि प्राने फल ग्रो, $J$ फल गी, $U$ भगत, BK omit this verse.

## NOTES .

1. जार ...... मश्षषार, "These four (auspicious names) form my mangalācāra" The Sanskrit commentary of $U$ identifies the four names with the four subjects which according to the rhetoricians are to be mentioned in the beginning of a work, and quotes the sloka following:-

## मङ़लं चाभिधेयं च सम्बन्धग्च प्रयोजनं। <br> चत्वारि कथनोयार्ान पास्त्वस्य धुरि धोमता ॥? ॥

2. किरि निस्यह $\left(l^{\prime}\right)$ चीचारै चीतारा प्रतहँ $(N)$.
3. तार is in origin a plural neuter form of the correlative pronoun (Ap. ताषं < Skt. ताiि), which like the analogous form aif, कांई of the interrogative, has come to do function for the singular as well. Cfr. st. 13, 303 below. In st. 11, 12 the form is doing function for the genitive-oblique. Analogous to ताइ is the form जाह of the relative pronoun (Ap. जाह้ < Skt. थाबि). which is used in a plural sense in st. 104, 304, and in a singular sense in st. 169.
4. Of the two readings पालै (BKNS) and wiौ (JMPU) in the third line, the former is preferable on account of the alliteration of the $4 \boldsymbol{T}^{\circ}$ with the $\boldsymbol{4 \pi ^ { \circ }}$ of पार, which precedes. Alliteration is a very important factor in bardic poetry.
5. Notice the reading संपोष्या of BNPSU for जु पोंब्यु The latter is the correct reading, not only because पोषण is a much better form than अंपांबए, but also because the relative ज़ is required in the sentence.
6. In explaining the sense of this stanza, the comments of $N P U$ agree together, and differ from the Dhưdhdāri comment of $B K S$. For the comparison of the two interpretations, I quote below the comments of $B$ and $U$ : कवि कहै है सुकटेव ब्यासदेव जइटेव अादिदे बनेक स्रुकवि ङुषा द्कै परित रीति सबही की येकही

दै श्रीद्धाष्पदेव तें पहिलौ जु रकमयोगी कौ वर्वान कीयौ सु या वासतें जु प्टद्रारग्रत्य कोजै तौ पर्पहलें ग्री कौ वर्यान कीयै चाहिजे $(B)$.

भुकदेवो ब्याससुतो ब्यासो ज्यय च गीवगोवन्दकर्ता जयदेव हल्यादयो उन्ये जपि विघ्युभक्निपराययाः सुकवयो उनेके वाल्मीकिशूनकश्रारादयः सर्वे डप्येकसत्था इलेकः केवलः पुरषप्रधानः श्रीगोविन्द्तस्यैव स्वतिं दृववन्त क्षादौ भगवदुहपवंबर्गे द्वतोघमाः परं मया वावव्स्तीवर्यानमतः क्रियते यतः प्ष्पारग्रत्थो ग्रथ्यते यदुक्न ष्टक्षारे स्तीप्रधानख्वमतो मह्यं टूषयां न देयम् $(U)$.
9. $U$ reads जोद ถाँ for को दूराँ in the 2 nd line, and explains

10. सिरहर, for fिद्धर ( < Skt. fिखर), with insertion of ₹ analogous to षरनल़ for षजब़, षरषोर for षषोर, and षरजीत for ज्नीm, for the last of which examples see Vacanikā Ratana Singhajī rī Jluhesadāsòta rī, 244.
11. ताद. See note to st. 4, above. $B$ renders the form with तोथि राना है.
12. बाम तार्द नस्सा बाम ( $U$ ). Here and elsewhere 1 have used a vertical dash over the line to indicate a long vowel which for prosodical reasons is to be pronounced as short. It is the same sign which is used by native copyists to convert an $\mathrm{m}^{2}$ into $\mathbb{\pi}$, whenever by mistake they happen to write $\begin{aligned} & \text { II instead }\end{aligned}$ of $\begin{aligned} & \text {. Ex. : प्रोबार, for प्रकार. In Old Western Rājasthāni poetry }\end{aligned}$ in general, and Dingala poetry in particular, a long vowel immediately followed by a short vowel is liable to be pronounced as short.
13. ताइ् तावन्माँच् $(U)$, वितरौ $(B)$.

- as a feminine singular form of the demonstrative pronoun, is an Old Dingala form which is no longer found in Modern Dingala nor in Modern Märavāri, where it has been substituted with ॠा. It is, of course, identical with the general form ì of Old Western RājasthānI and Gujarāti. In our Veli both ${ }^{-1}$ ' and ì are used for the feminine singular.

14. बोरज for बोज, another instance of the insertion of $₹$ in the middle of a word. Cfr. note to st. 10 , above.
 समर. Cfr. Vacanikā Ratana Singhaj̄ $\bar{\imath} \bar{i}, 54$, and also my Notes on the Grammar of the Old Western Räjasthānī, etc., § 38.
15. The meaning of the two first lines is clearly explained by $U$ : पैशूं बाल्यं तत्पूरीे तनौ सुम्ं गतप्रायमिति तथा यौवनं न जाग्रतं न तादृशूं प्रकटितमतो वयःसंधिः समुत्पन्नः कियद्वारंस्थायी सुहिया सु वरोति सप्रप्रायो यथा वरिश्मब्द् ऊपम्ये ...(U), but in the interpretation of the fourth line most of the commentators seem to have been led astray by understanding प्रिथम ( प्रथम) as an adjective or an adverb (" first, at first"), instead of an abbreviation of प्रिथीराज, the author of the Veli.
16. दल फूलि विमल़ वन is clearly and correctly rendered by $B$ as : शिति वसक्न षाथौ ब्यां वन फूनिजे है ज्यां सरीर फूको. This is no doubt the original reading, which the other commentators have failed to understand and have consequently been tempted to alter the text into दल फूल विमल़ वनि.
17. जु. Cfr. st. 19, $32,46,94$.

बकोदर्यि for कुमोटfि. For the weakening of $u$ into $a$, due to the influence of the $o$ in the syllable following, see my note to st. 16 of the Vacanikā Ratana Singhajī ri. Cfr. also क्रमबमो, st. 189, 205.

## मेन केस मेनकेशा दूति रात्रिस्पा इर्यप मेनघूब्देन चारखाभाषया

भुजद्रसदृपाः ( $U$ ). Notice here the use of the term चारषभाषा "the language of the Cāranas" to indicate the Dingala.
23. वर्या तया किरि डोर. वरायास्य प्रचेतसः पाप्मा इव वरयास्य घूस्नं पाक्य एव तं दूरोकतु जगतो ऽपि न पूक्यते तदिवेदमपि बन्षलं कृष्पास्य दृढं भावीवि रहस्यं यदुत्तं कुमाइसंभवे :-

प्रिरीषपुष्पाधिकसौकुमायौं बाद्द यदीयविति मे वितर्कः। पराजितेनापि द्वतौ हरस्य यौ कराठपाशौौ मकरध्वजेन ॥ ? ॥.

## स्रो रोल क्रिसन रक्रमली री

25. सधर. सधरौ माहात्म्यवन्तौ (U).

घघूं, a survival of the old neuter singular of the Old Western Rājasthāni, used exactly in the same adverbial function as the घ घूँ in Vacanikā Ratana Singhajī rī, 92, q. v. For other instances of the neuter in the Veli cfr. st. 36, 64, 66, 211.
26. जुर्मल़् नालि इरत नस्मा लोकप्रसिबं कीदृघूं तस्याः कदल्या गर्भसदृघूं विश्शेषसौकुमार्यया नोरोमत्वमपप प्रकाशितम् (U).
27. हरिहंस सावक हरिहंससावकाः सूर्यस्य लघ्वपत्यानीवायासूर्यःः $(U)$.
28. हिव रुकमयी नी विद्या कह्हर। घ्याठ व्याकरा भरी घ्मढारह्ह परागा जायह घ्मढारहृं स्मृति जायह धमंम्यर्थनीतिमोच्त प्रकाश् कह

 $१$ तर्कविद्या ? धर्मपूास्त्र ? पुरागा १ट सर्व मिल्या चउद्र विद्या नो जाया चडसठि सकला नी जागा जागोी अ्रोकोकी विद्या माहि घ्मनेक घया घगाए अधिकार आपयाइ् मति सूँ जे माह्हिला अम्थ विचारियद्र क्इ $(P)$
29. ₹रि तिन्य. Here perhaps I was authorized to read उर with the majority of the MSS., thereby making the correspondence with the $\mathrm{\Sigma} \boldsymbol{r}$ at the end of the line more complete, but I have preferred to retain the regular form, not only on account of the vर immediately preceding, but also because it is difficult to know how far one would be justified in altering, however slightly, the endings of words or syllables to produce internal rhymes or alliterations. Thus, if I had chosen to read हर for ₹रि, why should I have not read also घबर for נबरि to produce one more internal rhyme?

बन्दै गवरि हर, अध्यापि होलिकानन्तरं कन्याभिग्यैरिपूर्जेतित्रतं वितन्यत ईर्य्यितवरप्रापिरिमिम्तम् ( $U$ ).

## 32. पाँतरिया,' बुड्या विष्हीनौ जातौ $(U)$.

Hाता x. Here the pleonastic particle has been added by myself to complete the number of prosodical instants required for the verse (14). I might have added $\boldsymbol{\nabla}$ as well. If one more syllable is not thus introduced, the verse will fall short of one $m \bar{a} t r \bar{a}$, but one might still read it correctly by pronouncing the second syllable of मासt as equivalent in duration of time to three prosodical instants instead of two. For an analogous case see st. 183.
35. The MSS. $J(K) S U$ read $\boldsymbol{\text { भाम नन्द दमघोख नर in the second }}$ line, but the explanation which the commentary of $U$ gives of नस्ट is hardly acceptable: परोंश्रो द्धीष्धाना चलामानन्दकरः $(U)$. In the Bhägavala Purāna Damaghosa is the name of the father . of Sišupāla
36. चम्देवरी is my emendation of the original reading which is given as ซम्द्री by the consensus of all the MSS. The reason for the emendation is the same as has been adduced above for the reading of माता ₹ instead of माता (st. 32), namely, the necessity of introducing one more prosodical instant to make the line complete. In the present case too, the deficiency
 to three prosodical instants instead of two.
 canikā Ratana Singhajī ri, 20).
38. बाभे, from Ap. बष्मांिं < Skt. बध्यके, is the regular passive form of बाँधषौ, which in the modern language has gone out of use, it being substituted with the new form बवीज use of aबx< in Prakrit, see Pischel's Prakr. Gramm., § 548.
39. चुभो, for कुषी, a technical term used in Indian architecture to indicate the base of a pillar (see Archaeol. Surv. of West. India, Vol. ix, Northern Gujarat, p. 24). The change of $\sigma^{\circ}$ into ${ }^{\circ}$ was evidently made by the Poet. only in homage to the rule of the vènasagāi.
40. 丞 is a word whereof the exact meaning is not clear. The Dhüdhāri commentary seems to take it in the sense of
 whereas the commentaries of $P U$ explain it as a synonym of en " woman" : जोह इतिस्त्रोपर्यायः स्लोगां श्यामोज्पलरह्तपोतनीलरद्राजि वस्वाखयोवोत्रेच्तते जलदपटलानीव पृथग्वर्वान्यम्बवृ्दानीव $(U)$; शोड
 किहाँ सामल़ किहाँइ उज्चल़ दूसउ पद्ववर्या मेघवृन्द्र $(P)$. To understand the comparison, one should think of the way the Indian women, dressed in gorgeous colours, crowd the roofs of the houses on all festive occasions when there is a procession or any other similar tamasha to be seen.
41. कोराए, नवीनमेशवर्षयासमयात्प्राक्सरजोवायुगुभ्काभदर्शूनमिति ( $U$ )
 From a comparison of the two passages it is obvious that of is in both cases connected with मक्षल. The commentaries do not all agree in the interpretation of the phrase, for instance $B$ ren-
 latter passage connects बरि with मुष्धि and renders : चुख्र बही
 is evidently that which is given by $l /$ under st. 155, namely:
 used to give the meaning of "auspicious song," but only "auspicious ceremony."

मศन. for माषै, the shortening of the initial syllable being required by the metre.
44. गध्यिताये पतिविशः ( $U$ ). The literal meaning of the word evidently is "he who wears the brahminic thread round his neck."

वीर वटाज त्राइमाए, कहो भाई बहो पथिक बहो वाह्मय फलय्त ऊतावल़ी थकी वार वार वचन कह्हर ( 1 ).
45. स म बरिसि. a sigmatic future form used in the function of a prohibitive intperative. For the use of similar prohibitive

## राठोड़ राज प्रिघीराज री कही।

futures in Old Western Rājasthānī and Prakrit, see Notes on the Gramm. of the Old West. Rāj., § 121.

जन, a Sanskritism well permissible in bardic poetry. Cfr. तच, st. 174, 244.
46. रह्रत्र कोंद्र वह्ष रही रह्ष. From the commentaries, 11 appears that the meaning of this phrase is that all the few travellers who were out, having reached their destination, halted for the night, but the grammatical connection of the three words वह रही रह is not clear to me. I quote below the render. ings of the three commentaries of $\dot{B P I}$ :-मारग मारग थें पश्थो आय विश्राम कियड पन्य चालता रह्या $(B)$; वटाज सर्व वासड रहिवा भगों "रहड रहड" इम कहता पन्य वही रह्या $(P)$; रहरह दूति यो यन्नोषितुमनाः स तन्न गन्तुकामो भूला चिर्तितं स्थानमाम्रयद्तो मार्गवहनें लोकेनिरस्तम् $(U)$.
47. भौ दूति सभयास्वर्ये $(U)$.

49. The commentary of $U$ gives two explanations of |  |
| :---: | बमस, the second of which is evidently wrong: करे कमलानि कृत्वा मन्दं मन्दं चलन्तीति विश्येषस्तथान्यार्थे कराः सौकुमार्येगा कमलसदृप्या हत्यपि (U).

जझ्गम तीरथ दति योगध्यानलीना योगीम्वराः $(U)$; जोगीसर $\left(I^{\prime}\right)$; छनेक तपसी (B).
51. सम्पति प्रत्यच्त्रम् (II).
52. अन्तहर्दरुर दरबाशि $(B)$; म्रीम्मन्तेडर माहि गयड माहिली सभा माष्हि $(P)$; पुरान्तः पृष्टं पृष्टं ग्रोद्वष्पस्यान्तःसभासंमुखं गतवान् $(U)$.
53. पषिएो, an adverbial adjective, i.e. an adjective doing function for an adverb (पषिबै, or पषिष्तूं, cfr. the reading of $N$ ). For the use of adverbial adjectives in Old Western Rājasthäni see Notes . . . ctc., § 78.
55. The verse is in corrupt Sanskrit. The reading of the first line is unsatisfactory in all the MSS. I have adopted the reading of NPV, in which the order of the questions werve .बतिज् etc. is confirmed br the order of the replies contained in st. $\mathbf{5} 6$, but I have had to complete the line with the insertion of किए, which is found in $B J M$ only, as the line was falling short of two mätrās. The commentary of $U$ to this stanza runs as follows: है, मित्न त्वं कस्मात् पुरात् समागतः कस्निन् पुरे वससि किमर्थमित्हागमः केन सहु क्वांय तव कार्यमये कुन्न परियासि तन्चं त्रहि ममाग्रे निवेद्य एतक्तव करस्थं पनं केन जनेन कस्म प्रेषितमिनि देवभाषा संख़्तमेव प्रम्नम् $(U)$.
57. वाचत ... न वयो, वाच यितुं न वगाइ्ड इति न पूक्यत्वं संभवति ( $U$ ), वचायद नछी (P).

काम्ल is rendered by the Sanskrit commentator with कहलम्, a neologism not without interest.
58. बसर्पासरप्य is understood as a compound by the com-
 but $P$ more ingeniously reads the two words as separate and understands: बीज उ सरष्याई बधो, i.e. to translate the text literally, "every other protection is without protection." Notice that $P$ also reads नूँ जि instcad of $\begin{gathered}\text { \% }\end{gathered}$
60. सालिगराम सूद्य ग्राच्ह सड्रु हि, सालल़्राम श्रीपरमेखर नी मूर्ति मूर्भ ने घरे कोई उत्तम जनस द्यइ $(P)$; पालिग्रामं गस्तकोनद्युत्पक्नं म्रूभ्मशे (sic) संग्राष्हयन्ति दटते द्वव ( $I$ ).
62. It will be noticed that the first line in this stanza does not conform to the general rule of the venasagā requires that the first and the last word in the line should begin with the same letter. But the Poet is not to be found at fault 'here. By studying all the lines in the Veli, which apparently do not conform to the rule of the venasugā, I have discovered that these, far from having no vènasaiāiat all, have two vènasagäis. In other words, the line is split in two, and each of the two parts has a vènasagä̀i of its own. Thus in the present case

चांत forms vènasagāi with एतुर, and बाग with वति. The other examples of double venasag $\overline{a r}$ which I have found in the Veli are:

सीपति कुखा सु मति तूभ गुरा जु तवति (6),
सैसव तनि सुखपति जोवगा न जाग्रति (15),
कोकिल कएह सुहाह सर (20),
परिह्हारि पटल़ दल़ वरगा चँपक द्ल़ (49),
कुसकमे मँजगा कटि धौत वसत धरि (81),
इभ कुँभ अन्धारी कुच सु कघ्बुकी (90),
गजरा नवग्रष्ही प्रोंचिया प्रोँचे (93),
चोर चकव विप्र तीरय वेल़ (186).
मूं बीध. Strictly grammatically speaking, the reading $\dot{\text { \% }}$ लोष of B.JKSU would be more regular, as मूं is not a direct, but an oblique form. But the reading ${ }_{a}^{\circ}$ is supported by the rule of the alliteration, which carries much weight in bardic poetry, and also by the large use which both Old Western Rājasthāni and Māravāri, especially colloquial. make of the impersonal passive construction of the past participle (bhävi prayoqut, see Notes . $\therefore$ etc., § 127) Thus in modern Māravārị one would not sayं to-day \%ं लीषी, but म मे लोधी . Prenders accordingly : मुंभा बद्द बलीषप $(P)$.
63. हैं, अरंछ सीताल्पा $(U)$; हँँ सीवारूप $(P)$.

शलाप़्हरा कहताँ समुद्र $(B)$.
64. उपरि बरि "Rescue me!", an imperative. The Sanskrit commentator renders : मम ... बाषरिं मक्चमाषबक्षः पषाद्धानोपाथं क्ष.

चणोज for बाएोष, the ${ }^{\circ}$ च being probably changed into ${ }^{\circ}$ ज only for the sake of the rhyme.
65. Apparently, the second and third line in this stanza do not conform to the rule of the vènasagāi, because the first and the last word in each of the two lines do not begin with the same letter. It is however to be observed that the bards are often satisfied with making the initial syllable of the first
word in the line correspond to the second, third, or even fourth syllable of the last word, instead than to the initial syllable of it, as the general rule requires. Thus, in the present case, the त् of चिथा has its correspondence in the त् of चातुरी, and the ₹ of राबि has its correspondence in the $\boldsymbol{\tau}$ of विराजो. This is not considered to be a breach of the rule of the vènasagāi. For other examples of this case see stanzas $39,40,67,107,108$, 109, 118, 119, 144, 161, 171, 174, 176, 178, 179, 188, 192, 194, 198, 208, 209, 216, 222, 247, 252, 264, 265, 288, 305.

## दुरी हरति दुःखोत्यादकः $(U)$; दुखदाई $(P)$; टूसमन $(B)$.

66. ते is understood by $P$ in the sense of a causal conjunction (सी पर्दं कारबदं) and connected with करिजे, but it is evidently
 दिकामि वर्तक्ष द्वत्यषषिदर्शंने ( $U$ ).

【ारात. a Sanskritism which is hardly justified in bardic poetry. $U$ renders it with निकटम्, $B$ with $\begin{gathered}\text { ■हरि, and } P \text { with }\end{gathered}$ समीप.
68. इस्षै, an instrumental used adverbially "in such (a way), with such (speed)." The position of the qualitative demonstrative adjective सो in this construction is similar to that of the correlative adverb "so" in English, in phrases like: "J like it so much! Thev go so fast!" etc. Cfr. वष्षणी द्धी (Vacanikā Ratana Singhaji rī, 21), and चष्ना रहा (Ditto., 23). In the present case, $N$ renders the word with भल्ल प्रकारदं, and $P$ with भली परद्र. The reading रंष्ठ of $N P U$ is not clear to me, unless it is an incorrect reading for दूए्ं, the neuter form of दूो used adverbially. *

The commentary of $U$ to this stanza is of particular interest inasmuch as it represents an attempt by its author, Sāranga, to throw aside the authority of his guide, Cārana Lākhò, and give an interpretation of his own. But in this he fails, and his new interpretation is grossly absurd and altogether unacceptable : चार योनैवमुक्तमस्ति सुग्रीवसेनो ? मेघयुष्पो २ वेगवान् ३ बलाहक एते क्वष्यास्य रथे चत्वारो ऽग्वाः परं मम मनसि नैवं स्फररति यतो ज्ञायते सर्वमप्येतद्रथस्य चपलगतिवर्यानं तेन रथः कीदृप्रो वर्₹ति यादृप्शं वानरसैन्यं समुत्यकमथ च नह मेष पुछ्हप दूति नदीजलपूर-

समये यादृग् वह्हलयवा बलाए्हकानां वर्षाभ्तायां यादृपूं यादृपूं वेगवत्वमिति रथगतेराधिक्यं तन्न सारथिं दूरं क्रत्वा सेन्कया निभुवनपतिः खयं रथं खेटयितुं लमो इतो ज्ञायते धरा पृथ्वी गिरयः पर्वताः पुरायाग मार्गनगराशि श्रीक्टक्षासंमुखं समागच्छन्तीव महति जन क्सभागतवर्वत संमुखमागमनं महत्वप्रदानमनयोक्नया वेगवत्तया रथस्य निर्गमो sवगन्त्यः (U).
69. जिए "So that, in order to." For the employment of निम as a final conjunction in Old Western Rājasthäni, see Notes. . .etc., § 111.
71. मुख धारणा, मुख नी धारणा नूर ( ${ }^{\prime}$ ); मुखस्य धारणां कान्तिं तर्कयति सविद्येषं पर्याति टूतस्य मुखे निर्मलता कार्य सिद्विलच्तारां प्रतीवम् $(U)$.
72. सषणि is evidently a feminine substantive, the object of कही, and I identify it with Gujarāti मानिती, f. "Information, particular knowledge." The commentators, however, prefer to connect the word with गुष्नय and to explain it as महचरा: बिलि: "respectable women " $(U)$ : or म₹तर लोक्ष "respectable people" $(P)$. One need only look at the place मषक्ति occupies in the sentence, to understand that the commentators' interpretation is a grammatical impossibility. But the lack of common sense is often one of the most conspicuous qualities of Indian commentators, especially of those who wish to make a display of their undigested erudition.
73. पषरिज को ात्षे पर्ध. Here साषे is my emendation. $B K M N S$ read लाष्षो. which is untenable and has probably originated from a misreading of wit, whereas $J P U$ read लाषाAlso, most of the MSS. read बा' in the place of को. I do not think there can be any doubt that the construction of the phrase here is identical with the को बपरिज मनुछारि तबो in st.78, and therefore चाषे wरच is a genitive. But it might be understood as a locative as well, the terminal ${ }^{\circ} i$ of vरfu being dropped to form a rhyme with कथ. If the phrase लाषे बरश्य is understood as
a genitive. the reading स्लाष of $J P U$ would be equally correct, the oblique in ${ }^{c} \grave{e}$ and the oblique in ${ }^{\circ} \bar{a}$ being equally permissible in the form of Plingala in which the Veli is written. $U$ renders the phrase with: बर्घल्मेः विमाष्यंग् $(U)$.
74. बेक उजाथर कल़हि च्चवाहा, भिके उजाथर संग्रामधीर ते साथह वली़ जे कल़हे क्रेवाहा ख्यग्रेसरी क्रागइ चालिद्ह खामिभक्त ते
 घीर ते साथहँ लीधा वल़ी जिके कल़ए संग्रामएँ ब्रेबाहा छय्रेसरी कह अथवा टुबाहा क ${ }^{\circ}$ कलुहह बली़ ( $N$ ) ; एके ये म्रोजाथरह (sic) इति संग्रामेधीराः पुनह् म्येवाहा इत्यय्रेसर्यायोग्याः खामिभक्ताः $(U)$.

आ आखादसिध्र कहताँ जिब्म बि तीन वार संग्राम कीधा क्ह किहाँ हारह नची बेश्हवा [मु]भट $(P)$.
75. Notice the reading बाग fre of BM. It is obviously to be explained as a misreading of $\boldsymbol{\pi}$ ruf(a, unless it is, indeed, an alteration introduced by some presumptuous copyist.
76. केवी दुर्जनाः $(U)$.
77. आपपर इरित परस्परम् ( ${ }^{\prime}$ ).
78. राजा श, a colloquial phrase which is to be completed with a substantive in the locative like चर्ट "in the house." It is. ultimately, the same idiom which is used in English dond other Europeah languages.
79. सीग्वावि सखी राखी काखै स्तज, श्रोद्वष्णाजी क्वाया जायी रकमझmयद्ह सखियाँ सीखावि राखी छह ते सखी राखी प्रति इम कह्ह कह ... $(P)$.

- The last line in this stanza does not violate the rule of the vènasagā , because the bards in particular, and Marwari writers in general, always consider postpositions as forming one word with the substantive to which they are appended,
and therefore, according to their theory, the last word in the line with which we are concerned, is not नपी but $\boldsymbol{\nabla}$ म्विकातयो. Cfr. the similar case of मदन धी in st. 82, हाथा बfि in st. 108. fिमन ची in st. 148, हरि सूँ in st. 166, and नषी परि in st. 192.

80. छामा जारँभिया fिष्यार. Here स्यामा ("the dark-complexioned one") is used by the Poet as a mere synonym or epithet of Rukmini, obviously without any particular intention, much as it is used throughout the poom, but the Sanskrit commentator apparently thinks that the word is here used intentionally and takes the opportunity to explain the meaning of it, by quoting two slokas which enumerate the characteristics of a s̆yāmā woman :-

यदुत्तं क़्यामालच्त्रग् :
प्यामा च घ्यामवर्गा स्यात् श्यामा मधुरभाषियी।
सप्रसूता भवेत् प्यामा फ्यामा घोडश्रवार्षिकी ॥ १॥
या पूरते चोष्पाकरोरा उष्ये पूतथपूरीरिगी।
मध्यकाले भवेन्मध्या सा घ्यामा हत्युदाह्टता ॥ २ ॥
81. The commentators do not seem to be sure about the exact meaning of एोषा, a word which some render with धलावस्षा "quick" and others with ठोला "loose." The commentary of $N$ gives both the meanings. I quote below the different comments to the last two lines in the stanza: सु किसी देखिजे के जैसे मखतूल कौ डोरौ तूटौ दै द्घर गुरा मोती क्ोोहा कहताँ ऊतावल़ा क्रिटकि क्रिटकि पड़ै दै इसी सोभा देखिजे कै $(B)$; जायो करि कोना कहताँ निबल़इ मकतूल पाट नह गुखा दोरह क्छोहा ठीला प्रोत प्रोया ते हाथ थकी क्षूटा तूटा पड़िवा लागा $(P)$; घहमेवं जाने गुणुमुक्ताः दी यैनिवर्वैैम कतूलगुयैः श्यामपट्टदवरके क्रिकोहा दूति पिशिलं प्रोताफ्कुटिता इव पतितुं लम्मा द्व सादृश्य उत्प्रेच्ता $(U)$; जायो कार कीना क ${ }^{0}$ निबल़ा च्तीया मखतूल ना गुखा दोरा घकी गुगरूप मोतो छकोहा क ${ }^{\circ}$ ठीला प्रोया थका ब्रथवा कहोहा ऊतावल़ा क्षूटा पड़ता जिसा दीसह तिसा जल़करा दीसह बहह $(N)$.
84. कएठ कह्हताँ गल़ूह पोत कह्हताँ वोड़ियड बाँध्यड जालो कपोत पारेवड क्यवा नील़कएक महादेव नौ गल़ौ जिस्यौ अथवा जाये
 স्रोशुद्धधर श्रोद्वबाइ ममइ भागि विचाल़इ ब्येकइ खाँगुली भाल्यड शु द्य होइ $(P)$.
85. जमुला फेगा यावन्न जगन, उत्प्रेच्तते जगत्पावन्या गङ्गायः फोनयुन्ता यमुना इव ( $V$ ).

कुमारमग पिटदाडडड क्यासू काती री रातद श्वेतदएड सरीखड (P); कुमारमार्गः स्रंगदखङ इवास्विने कार्तिके मारि नीरजखे गगने स्वेतद्एको दृश्यते $(U)$.
86. चिियान्या तीखा ( $B N P$ ). literally " pointed."

सिष्नी fिल़ी वरि, literally " on the hone of the collyriumpencil," the former सिष्दो being used in the meaning of घब्बक "the pencil used for applying collyrium to the evelids," and the latter in the meaning of शिल्बा " $a$ hone." $N$ reads सिरी सिल़ी वरि and explains: बक्षन क्बप मिल़ी ऊपरि घसी सिरी क" ओो तेज घढाया $(N)$. जल़ वालियौ पाणी दीध्रड $(P)$; जलं दत्त्त् $(U)$.
87. वल़ी हकमरणायह क्याँपगाइ निलाड़रूप चन्द्रमायद् रोल़ी नउ तिलक कोधड वल़ी कल़क धूम बेउँ काट कहताँ रातपयाएँ करी महादेव नड नीजड लोचन अम्मि सरीखड तेह्ह नेड धूम काष्यड तीजड बोचन निर्घूम की़ड म्याँपया मुखद्र ललाटरूप अर्धचन्द्र तेह नु प्यामतारूप कल़ख काण्चड चन्द्रमा निकल़ कीधड अ्ये भावार्थ ब्येतलद्इ तिलक भलड वखाएयड $(P)$.

काट, काटपूब्देन दोषम् $(U)$.
89. वाँकिया. I am not sure about the exact meaning of this word. The commentators simply say that it is a term for a part of a ratha, and $P$ adds that the vãkiyās are found at the two sides of the vehicle.

## राठौड़ राज प्रिथीराज री कही।

ताड़एँ ताडद्यन्यगलं कर्गाकुखडले चक्राविव पेटकाविवेति $(U)$. Notice here the use of the word पिठक. as a Sanskritisation of the vernacular word पद्दड़ड " $a$ wheel." The latter word is, of course, not derived from पेठक్- but from Apabhraṃša पद्धब्ड (Cfr. Prakrit पद्रषं explained as रथचक्रम् in Hemacandra's Dešinā̄mamālā).
90. कवच सम्भु काम कि कल़ह, आायो महादेवजी कवच पहिश्रौ कै काम सेँ जुध करिवा के ताँई $(B)$; पूम्मुना हरेगा कामेन सह्ह कलिं कर्तुमानसा कवचः संनाहो घृत इव प्राद्वतकविसमये कुचस्य शुम्भूपमा प्रसिद्धा (l).

Notice the reading मन हृरि अागे मडड़प मखे of $B$, which is explained : স्रीक्वष्ाजी का मन के ताँई मएड़ कायौ कै जु मन म्राय बैसिसी $(B)$.

बारिगह, बारिगह् सब्दहँ तम्बू वस्तन ना दीधा कह विहाँ तम्बुयहँ रजुम्यादि बन्धरा जह न्रनह इहाँ कसाट् बन्धा जायिवड पटकुटीति बारिगஜ्हपूल्टेन चारण्याषययां तम्बनाम $(N)$; वारगहपूष्देन पटकुटीयुगलं रंचिर्तमव ( $U^{U}$ ).
91. कल़ क ${ }^{\circ}$ मनोहर ( $N$ ). The other commentators omit to explain the word.
93. वल़े वलै विधि विधि वलित, वल़ी वल़य घ्यामपाटकड विधह विधह क्याँपापयाए स्थानक बाँध्या $(P)$; तथा च वलयः फ्यामपट्टसूनग्रयितो विधि विध्रि यथास्थानं निवेप्शितःः (sic) (U).
95. किमन, a Sanskritism bolder than जन and तब which are used by the Poet in other places. $U$ renders: तेषां भूष्याबiं कबिएर पून्ये किं ब्याष्यानं कुर्याव् ( $U$ ).
96. मापित करल दूति मुष्टिय्राह्या $(U)$.

भावीसूनचक... The Sanskrit commentator gives two different interpretations of the last two lines in this stanza, of which the latter interpretation rests on a reading भावीसौँचक, which is not

evidenced by any MS.: उव्शेच्तते भावोसूचका क्ननागतभाग्याविर्भावकथकाः सिंह्हराभौ ग्रह्गगयाः सकल हूति सर्वे ग्रह्ठा अ्वर्वस्यिता द्व कघ्याः सिंहकटोसाम्ये 'सिंहराशित्वमेवोक्न यतो रकिमएयास्तुलाराशिस्तर्याः सिंहस्थाः सरे ग्रह्हा एकादशा ज्योतिःशास्ते फलदायिनो मनोवाक्तितं दटत घतः श्रोद्वष्यास्यो्तक्भे निवेशूं भावीति महदुभाग्योटयलं दर्शितममयमेकोर्थो द्वितीये डर्थ एकस्यां राओौ स्थितः सर्वे ग्रहा जन्मसंज्ञा भावीशोचका हतिपाठे दुर्देशादर्शकास्तस्या राप्ये: च्चीएव्पप्रतिपादको डतः कटी च्तोगा जातेतीदमपि वितर्कयां न्यायं ग्रहायामपि विविधवर्यात्वमवगन्तयम् ( $U$ ).
98. बली़ रकमयोयद्र नाकह लटकतड मोती दीधड ते वखायह दधि वीया समुद्र माष्हि थी वातड रहड़ड जाएो लीधड साख्यात युगामय मोती नड दागाउ ससत क्वाघड पाकड हालतड नाक नह बागह मुन्तापल मोती निह्हत लटकतड पूोभह जालो सकरेव ब्यासपुन्न तेछ्ह नह मुखि भागवत पुराया श्रोभइ सुक सरीखी नासा मोती सरोखौ भागवत $(P)$.
 second line, and explains : समुद सोषि म्वर जु मोती लियौ थौ जु वातौौ देख्यौ साख्यात गुयामे चु सत्य या वात सष्छी $(B)$.
99. करि इक बीड़ौ......The Sanskrit commentator gives two different interpretations of the sense of the last two lines, but the second interpretation could hardly be taken seriously : उत्रे क्षते वोटकर्पः कीएः भुक्तस्त मुखकमलस्य मध्ये खजात्या नाशार्पया गुक्या से क्रीड़ां कर्तुमुद्घतोस्ति करकमलस्थः मुको मुखेस्थितना-
 करे वोटकं गुकलूपं तस्य मुखकमसस्य जात्या करकमलहूपया क्रोड़ते दूर्यमि ( $U$ ).
102. पान तम्बोल $(P)$; बीड़ा रा डबा $(N)$; पत्रभाजनम्, $(U)$.
103. चकडोल़ छुखासन $(P)$; प्रसिद्ध सुखासयादि $(N)$; नरवाघयानम् ( $U$ ).

ते, the oblique singular form of the correlative pronoun ( < तद, cfr. st. 66), used in the same construction as in st. 95, above. The form is peculiar of the Vikānerī ; standard Māravārī uses fिए, fिfu instead.
104. तुरी लाग ले वारक तिम, क्राँप क्याँप जोग्य तुरी घोड़ा ताऊो नहू लीधा $(P)$; खस्सोग्यान् तुरगान् वेगवतो $s$ ग्वान् प्रथमं वितर्क्य तबो गह्हीत्वा ( $U$ $)$. Apparently, लाग is here used in the sense of "fit, suitable." (Cfr. Gujarāti लागु, " near to, close to : applicable; suitable, agreeable," Belsare's Etym. Dict., p. 1002).
105. fहल़वललया कहताँ घयाा ऊतावल़ा है $(B)$; गुयाविसतर्या ${ }^{\circ}$ $\left(I^{\prime}\right)$; बजसघनं विस्तृताः $(I)$; हिल़्वलिया क ${ }^{\circ}$ रकमिगीजी रा चकडोल़ कागलि पाक्छिल इत्सत्तत परिभ्रमयापील थया घगुएँ विस्तर्या कह ( $N$ ).

मद् गुड़ित मद् भरता $(P)$. Notice the reading गलित of $B K M N$. The reading गुड़ित is of course preferable, not only because more difficult, but also because of the alliteration it makes with the first two syllables of गुड़
106. वाह्हि is here used in the function of a postposition of the accusative-dative to give the meaning of " towards, in the direction of." The form is, of course, a conjunctive participle from बाँ्यो in origin, and carries the meaning of " desiring." The Sanskrit commentator literally enough renders with चनुस बौोलत्य, but the commentaries of $N P$ mistake the real meaning of the word and explain it as $\begin{array}{r} \\ \dot{s} \\ \text { - four," namely " the four }\end{array}$ directions of the compass" (!).

The third line in this verse does not conform to the rule of the vènusagāi, and it would seem that the correct reading must be बेक्रंख विरि चनोष्याबाषी, but as the reading is evidenced by the consensus of all the MSS., I have not ventured to alter it. Cfr. the similar case of किरि नीषायौ तदि निकुटीषे in st. 110, किषि बाप ही वराथौ बादर in st. 168 , fिस fिष्यारि चनीषे घोषति in st. 228 ; and बिरि परिबार सकल पर्पराथो in st. 237. From the combined evidence of all these cases it would seem that when a line begins with an adverbial, pronominad, or conjunctional

## 202

## वेलि क्रिसन रकसयो रो

form, or in general with a word having more or less the character of a proclitical, the venasag $\bar{a} \bar{i}$ may optionally be formed with the second word in the line instead than with the first, thereby leaving out of consideration the proclitical word with which the line begins. Cfr. the analogous case of lines ending with a postposition, for which see my note to st. 79, above. Cfr also the case of गो चाले in Vacanikā Ratana Singhajī ri, 170, 183, 187, 205, 206, an anomaly which probably finds its explanation in some reason analogous to that given above.
107. पारस is understood differently by the different commentators: चड पखेर $(N)$; बिङँ पासइ $(P)$; परितः $(U)$; पारस पाखाया [कौ देङरौ] ( $B$ ).
108. हाथा र्लगि. For the apparent violation of the rule of the vènasagā $\bar{i}$, see note to st. 79, above.
109. In the third line the MSS. $N P$ read मन in the place of यनि, and explain: अपपरो सरुप मन सूँ जोइ़वड तियाँ चउथड बागा थाप्यड $(N)$; म्पाँपग्डह अपँपयाड खरूप जोइवड $(P)$, both explanations concording with $U$ 's: सतः सुदर्शूनेन .

लसडिा म्मक्य मोड़गाइ ( $P$ ).
सं््य प्रयश्चः कृतः $(U)$; उद्यम कियौ $(B)$.

- 110. तह्ह दूति पूक्तिः $(U)$.

निकुटीब्मे सूनधारिभिः $(U)$.
113. साऊ्डलि पुकार $(B)$; कूकरव बूँब सबद $(N)$; कूकड़ड्ड $(P)$; कूकरवम् $(U)$.

औलूटा सनड्घबड्ज घया $(P)$; सन्चीभूताः $(U)$.
बङरूप्प योगीन्द्ररूपाः $(U)$.
114. लारोवरि लारोलारि $(P)$, श्रेखिबन्धेन $(U)$.

नह खरता नर वरै नर. Here the exact meaning of बरता is not quite clear, though the word could hardly be anything
but an abstract substantive derivative of ex "hard." Following the clue given by the commentaries, I should feel inclined to understand something like - "With the hardness of the (horse's) hoofs each man vies with the others (in speed).' But the use of an abstract like धरता in a similar connection is at least uncommon. I quote below the paraphrases of $P U$ : तीखद्र नखद् करी घोड़ो घोड़ा नहूँ नर नर नइँ प्रेरह कई $(P)$; नखेः खरतरैरुत्पत्यमानैग्श्येनरानरं वृन्वते प्रेर्यन्ति स्मोति खखंवेगाधिक्यद्शूर्नम् (li)
115. The third line in this stanza apparently does not conform to the rule of the vinasay $\bar{a} \bar{z}$, but probably the Poet is not at fault, as he considered न तुर्जि as a single word.
116. नैड़ी. It is strange that here and in all other passages where the arjective नैड़ो। occurs, almost all the MSS. should read $7^{\circ}$ instead of $\overrightarrow{म े}^{\circ}$, नद्द ${ }^{\circ}$. The word is from Sanskrit
 form in Rājasthāni is मदड़ड > नैड़ौ.

काड़ुँग जागो म्मन्धकार जाली (V) ; लोही वरिसवड जाली $(P)$ : आडल्ग्रमिति वंर्षग्गसमयं रुधिरमर्यमव विज्ञाय (l).
 adjective, identical with the modern बेबड़ी " double," and some substantive must be understood with it to complete the meaning. The commentaries of $N P$ understand नदो. namely "a double river is flowing, the one of water and the other of,blood,' but such a meaning can hardly be considered as satisfactory. The Sanskrit commentary is not very clear, but apparently understands aर्षा, namely "a double shower is pouring", but this explanation is also far from satisfactory. The correct explanation is probably that given by the Dhüụhāri commentary, which understands the word फौज and explains: बेपुड़ी कह्हताँ वादल़ की बेपुड़ी कहे जो दो वडा वादल़ अ्राम्हो साम्हाँ होर तब कहें जु मेष्र वरससी तैसै फौज पिया बेपुड़ी वहै सो जालिजे रगत वरससी $(B)$.

118 कुह्हकबागा दाह नी ऊखली बाँसे बाँधी $(N)$.
गैग्हा, गय हुसी व्याँ की गहीयि जुई गह्या कहतंाँ भीड़ ज़ई (B).
The Sanskrit commentary thus renders the meaning of the peculiar Dingala terms occurring in the first two verses: हथनालिह्हवार्ईकुछकवागाः मर्वाएयप्यातसबाजीलच्त्तयानि तेषां ऊविरिव्युच्कलनं जातं वोरायां सुमटानां हक्राः खखबलवत्ताया वाठसरेग

120. असुभकारियौ, कायर इम कहिका लागा जे महुभकारियौ $\sigma^{\circ}$ बकाल़ू बसुभकारी उतपात ऊपनउ $(N)$; तैर्ज्ञातमयं समयो 5 कालिकसमेतमेघवद्रुभकार्युत्याविकः (I).
121. चोटियाली़ is evidently a feminine adjective connected with बोषठि "the sixty-four (yoginīs)," but the Phuüuhāṛī commentator ignores the real meaning of the word and most fantastically ascribes to it the meaning of " drops of blood ". रुधिर खेत माँहे क्येकठौ इन्रौ कै अर ऊपरा जु रृधर की बृँ्द पड़े के त्याँह की जु ऊँची ब़ँद ऊछ्कलै के सु चोटीयाली कहावै $(B)$. The correct explanation of the word is that given by (IP: कुटितवेगीका विग्लकेपाः $(U)$; क्ञटे केसे $(P)$.

चार्चटि [रगा]भूम्यङ्गयो $(U)$; राभूमिकायद्र $\left(I^{\prime}\right)$.
औमड़े पूस्त्रमोच्चविवादे $\left(I^{\prime}\right)$; माहोमाहे ह्हथयार वाह्र $(P)$; मम्त्न रा म्यउम्मड़ $(N)$.
122. ततः प्रब्टद्धे संग्रामे इयाए्भोो रूधिशाया एलतलिया इति बऊतरं चलितान्यतो योगिनीनां हत्तेल्यो बङप् पतितानि पन्राया पानभाजनानि प्रवाहे वेगवत्तयाधोमुखानि जातान्यतस्तरीवा तरीला गच्छन्त्ति कीदृप्यानि दृश्यन्ते स्मोत्र्रेच्तते जलप्रवाहे बुद्दबुदाकाराः पम्पोटकरूपा घंखे $ऽ$ सि सम्भूता बङ्डदृष्टिं सूचयन्ति वर्यातो sपि स्येताः पन्ता: एयपि न्टकपलानीवेति साम्यम् $(U)$.

The commentaries of $N P$, and so also the commentary of $U$ which I have quoted above, understand the second ध्या in the second line in' the sense of "vessel," apparently identifying

# राठौड़ राज प्रिथोराज रो कही। 

the word with घड़ा. Though the interchange of ड़ with ब is not unprecedented in Māravārì (cfr. for instance the double form रिएसम्ल and रिड़्मल), I do not think the above interpretation is acceptable. In my opinion, the second 日ur cannot be anything but a direct plural masculine from the adjective घथौ, connected with some word to be understood like "blows" or " men." The latter interpretation is the one preferred by the Ḍhūdhã̈rị commentator who paraphrases : घाए हाथॉ थे घषा जोष पड़ता हैं (B).
123. हुल in the fourth line is explained by $N L^{\prime}$ (and apparently also by $U$, though this substitutes for it उव in the commentary) as an adverb meaning "quickly, immediatcly.". I wonder if the meaning of "plough" would not be preferable, especially in view of the fact that वाद्दविय in the third line has no object, and the only object which can be understood with it is ₹ल "plough."
124. विसईियाँ विसर is a puzzle to me, and that it was also a puzzle to the commentators is clearly indicated by the different interpretations they have given of the phrase and by their attempts to obviate the difficulty by altering the original reading. From the commentaries, as well as from the general sense of the stanza, it would seem that the meaning of the phrase must he something like: "after doing the ploughing," but what the exact meaning of the two words विसरियाँ विहर is, I am unable to guess. Another difficulty is in the खारी in the second line, an adjective which, if it refers to बोज as it seems, ought to be in the masculine, and not in the feminine gender.
125. सिरा हंस नीसहै सति, जिहाँ खेती पाकै तहाँ सरा नीसरै सो ब्षे जोधा काँ सिर हंस नीसरै सोई मानुँ सरा नीसरै $(B)$. ततो हंसा जीवा निःसरन्ति किमिति तन्र सिरोनामानि फलानीव तन्रापि धान्याविर्भावे फिरा निःसर्शन्त्ति कथं सत्त्वेन साएवत्तया $(U)$. -
127. In all the MSS., the first line in this stanza falls short of two mātrās, but from the commentaries of $N P$ as well as from a comparison with st. 128, where the phrase खल़़ बल़ाँ occurs, we may conclude almost with absolute certainty that
the word which has been omitted is च्यि. I quote below the commentary of $U$ to the entire stanza: रामे भुजा्यां रांं डोहमाने खलानां स्थाने रोे सर्परिवारचरयाः स्थिराः द्वतास्ते एव मेढीभूता यतः च्तेनगाहटनस्थाने मर्यादाथं स्तम्भो रोपितस्य (sir!) नाम मेढीवि प्रसिंं पुनः पुनस्तन्र चटनेन संछारं फेरयति सनि वृषस्थानीयवाजिपार्दे: सुष्टुगाहटं दृतम् ( $U$ ).
128. खेतो नोपजे तिहाँ कंया आवै सो वडा वडा जोधा मारार्या सो बेही मानुँ काा लिया भाजि गया सो जायो काताका किया पौज का समूह्ह भागा सो के ही ीज नाज का गाडा खाँचा भाइ खाँचौ जहाँ खल़ौ होइ तहाँ चुतिवा नइ चिड़ी द्याय बैठै बल़भद है खल़ै खल़ कहताँ टुरजनाँ ऊपरि गटभगी ब्याद बेठी मांस चुतो ग्मयी चिड़ी ऊई अ्वरू मांस ही नाज ऊयै (B).
129. वडर्पार ऊक्जतै विरुधि. Here all the commentators understand विषि in the sense of जमराष्ए "the god Yama." $l$, for instance, renders: छृद्याग्यन्यस्तखेटके गहीतेषु परमुक्तलोहेषु सत्मु विख्बो यमो भूलवा लम्मः।

भलाभली सति. From the commentaries it appears that there is here an allusion to a proverb (okhäṇo), whereof the entire form is भल्लाभल्ली प्रिथवी. The meaning is clearly explained by $U$ : एक्नाट्रेको इन्यां sधिषों भवति, namely "there is no good thing on earth than which there is not another still better." चfि is, of course, घत्य " true." The proverb is still used in Gujarāti under the form भल्लाभल्ली प्रिथषी $\overline{\text { a }}$, but in a somewhat different sense. (See Belsare's Etym. Dirl., p. 872).

## 130. ब्बेकाब्मेक ध्रकस्मात् (NPL).

131. विलकुलियौ रम्ता्वमास्रितवान् $(U)$; रातड़ड ह्ड $(P)$; रातड छ्षयड $(N)$.

बेलखि बेलकं पुद्ध्रम्यानम् $(U)$; जिहाँ पूर धापी खाँचीयद्इ ते बेलख $(P)$.

स्यी पूराय

## 133．सर्नसि लज्जया（II）．

ब्रखियात कास्यर्यकारी वात（NP）；ख्यातिरास्थ्वयं ．．．स्तुतियोग्या वार्त्त चेति $(U)$ ．

134．सोनानामी रकमर्तमधः $(U)$ ，literally：＂he whose name is gold（बका）．＂

क्कियियै जीवि，an absolute locative．च्तायाके जीविते खाधीने तन्जीविते $(U)$ ；च्तयास्थायी खाधीन जीवतव्य जागी नइ $(N)$ ；घोड़ी वेल़ा जीवतव्य जायी（ $P$ ）．

135．All the commentaries，except the Dhũadhāri com－ mentary，which has altered the original reading，agree in saying that the meaning of this stanza is ironical（व⿻्木ो布）．

137．The worl 『ालिया in the third line seems to have puzzled the commentators，for they all give different and absurd interpretations of it．$P U$ read हा लिया．$N$ seems to understandd चार्फिया in the sense of एलया बीषा हूँता，and［द］लगाए in the sense of पाक्ष फिरी लगाया．If हालिया could be understood in the sense of＂were restored，＂the difficulty would be eliminated，but a verb हालयो＂to restore＂is unknown to me．I quote below the comment of $U$ ，which contains two different interpretations of the passage ：हा हूति खेदमाकलय ये केशा कलगाया ऊँता दूरीक्वता क्रासन् ते तु प्यालक्किरसि हस्तं पेरययत्वा खहस्तेन क्रिरः प्रस्पर्शू（sic） आलीया दूति धरिन्रीभाषया पसाद्त्ताः पुनर्नीवद्टता हूतिभावार्थो उयवा छ्छाथी लीया इति देश्रभाषया प्रक्वटिता इूर्याप $(U)$ ．

139．चात्हे वाट जोदवा लगगा $\left(N^{\prime}\right)$ ；विलोक्तिं लम्माः $(U)$ ．
ओटे उच्चेस्स्याने $(U)$ ；नगर बाहिए ऊँचे स्थानके $(N)$ ；ऊटले ऊँचे ठामे $(P)$ ．

The second and the fourth line in this stanza are irregular， in that they number thirteen syllabic instants，instead of four－ teen．In the veliyò gitta as used by Prithi Rāja，the second and the fourth line always contain thirteen syllabic instants when ending in a periambus（ $\cup \cup$ ），fourteen when ending in a iambus

## pot

( $\quad$ ), and fifteen when ending in a trochee ( ${ }^{\sim}$ ). In the present case, we have a iambus, and therefore the second and the fourth line ought to have fourteen syllabic instants each.
140. नील़ डाल़ करि देखि, "seeing green twigs in the hands (of the messengers)." In this connection, the Dhũudhāri commentator remarks that it is a custom for the messengers to carry a green twig in their hands when bringing good news, so that people who see them approaching from a distance, may prepare themselves for joy, before the messengers are near enough to speak.

The Sanskrit commentator gives an absurd interpretation of the fourth line, to wit : कुसम्बल्ली द्वारिकापरी कुनुने वfििता बमलोत्रार: सुगव्वीक्छता. namely: "they perfumed Kušasthalī with lotusflowers (!)," a blunder which is all the more extraordinary as the sense of the stanza is quite clear.
141. लहरिडँ लहरी म्रानन्दलीलाः ( $l^{i}$ ) ; सुखतरझ कम्बोलरूप लह्हरि (V).

- लहरीरव समुन्द (All).

143. तिकरि . This same word occurs again in st. 279, where it is explained by $U$ as meate "in thy hand," and by $P$ as करि हाथद "in the hand." I doubt if "hand" is the real meaning of the word, though it cannot be said that such a meaning is altogether inconsistent with the sense of the two passages in which तिष्वरि occurs. I cannot avoid the suspicion that निकfि is in both cases a pronominal or an adverbial form. Could it not be a curtailment from बतिकरि ( < षति करि) "exceedingly, very much "?
144. 言 वारि. Here 合 is probably the contracted form of परि < धपरि "over, above," but the commentary of $N$ understands it as पय "water": पयवारि कह्हताँ धूपपायी उवारह तथा कोईक लूँगयागणी उवारह इम पिया कह्ह क्र $(N)$. As the meaning of "water" is given by वारि, which immediately follows, it would seem that here $\bar{\eta}$ must have another meaning, i.e. the meab̌ing suggested above.
145. साछौ लग्मम् $(U)$; लगनटिन ( $N$ ).
146. सेस संसकार, सेस थाकता बोजा संसकार सर्व धारिमकारिमादि $(P)$.
147. करजुनमै वेश्ह, वे ह्हीत मङ्गलकलपा ब्घजुनं सबां तन्मयाः $(U)$.
148. चाह्हे जोवह $(P)$; पश्यन्ति ( $U$ ). Cfr. st. 139 .

मझ्रल़ करि. Cfr. करि मక్ञल़ in st. 42.
156. घागलै त्रिया प्री चौथै कारँभि, चीन् वारान् चवरिकापार्स्ये • स्तीमग्रेसरीं क्वत्वा ऊतं ऊताशं प्रदन्तिराीवृत्य चतुर्थे भ्रारम्भे sग्रे पतिः पृष्ठे स्तीति विधिर्वद्वधाय विवाहः प्रारख्षः $(U)$.
159. करेया, a Sanskrit instrumental, which is of course quite an anomaly in Dingala. Cfr. the similar case of बानरेष in st. 234 .
160. सूध मराया is explained by the Sanskrit commentary
 Obviously the explanation is wrong, for मfि here is not an instrumental from सन " thought," but from सएि "gem."
161. मँदिरन्तरि, खियान्तरि. From the point of view of Sanskrit grammar, the correct spelling of these two words would be मंदिएाक्षरि, fिषाक्यरr, but in Dlingala, an $\bar{a}$ resulting from the contraction of two as in the middle of a word, is commonly shortened into $a$ when followed by a double or compound consonant. The explanation of this fact is that the $\bar{a}$ in such circumstances, even if changed into $a$, remains always prosodically long, thanks to the lengthening effect of the consonants following.

विचिन्ने चतुर ( $N P$ ).
162. किराया, a feminine form for ordinary किरण "a ray, of light." The Ḍhữhhārị commentator in rendering the pass-

## ११० वेलि क्रिसन खकमयी री

age uses किर्ए，but as a feminine gender ：द्याज री किरण्प पसरी थी


163．भर्वड़ित．All the commentaries，except the Ḍhũụhaṛī commentary which does not explain the word，understand
 text better suit such an interpretation，some commentators have even altered the original reading：thus $U$ has changed द्रवड़ित into द्रिविड़ कि ．I have no doubt that द्वर्तित has nothing to do with द्रविड़＂a robber，＂but is a verbal form，i．e．a past participle perfect from द्रढ़ुप，a secondary form of दोड़पौ，दोड़एो ＂to run，go forth．＂My interpretation is supported by the analogy of st．162，where there is a past participle perfect स स्षित corresponding to our द्रवड़ित，and where there are also four sub－ jects exactly as in our stanza，whereas if द्रवड़ित were understood as a substantive，our stanza would have five subjects as against four in st．162．It is evident that the two＇stanzas were formed one after the analogy of the other，and hence the above argu－ ment carries great weight．

164．ष्रन्येषां पचित्राां पच्तौ बड्दावुड्डीतुमशूकौ चक्रवाकयुगलम－ संधे दूय्यमिलितं रानौ वियोगित्वादहोनिशूमपि प्रदोषे दम्पतीव मिर्लितौ कालदयसंधि्यात् कामिकामिनीवां मनसा कामापयो ज्तरम्भूता बहिः प्रक्कटिता इव केन दीपकोद्योरतमिषेगायं न दीपोद्योतः परं ट्म्पतोमनोम्मिः （U）．

166．कहे，a past participial perfect form equivalent to बहियौ．The existence of past participial perfects in ${ }^{\circ} e$ in Dinं－ gala，had been ignored by me till I came across the present passage which is so explicit that the nature of कहे could not possibly be mistaken．In all the other cases of perfects in ${ }^{\circ} e$ which I had come across before，I had felt inclined to consider them as incorrect readings for ${ }^{\circ} \grave{e}$ ，and interpret them as his－ torical presents．I regret that I have made two or three such mistakes in my edition of the Vacanikā Ratana Singhajī rī．For instance in kavitta 243 in the last－mentioned work，I have re－ peatedly read प⿳亠丷厂犬，whereas I ought to have read vẹे，through－ out．

## राठौड़ राज प्रिथीराज री कही।

168. जेछ्हड़ि हति चरयाभरणविश्शेषम् $(U)$. Cfr. Hindi चेछर $f$.

For the third line in this stanza, which apparently does not conform to the rule of the venasagāi, see note to st. 106 .
169. विहि, a feminine singular form of the remote demonstralive बो (Hindt वष्च). The modern Māravārī form, for the feminine, would be al.
171. घुछ्घटपटान्तरे कटान्तर्पा टूव्यायाति च पुनर्याति गतगगतं कुर्वती मनसोर्रमिलतयोर्मेलनार्थमेक्रमभूतकर्यार्थम थवा इयोर्मनसि सूनिते ताग़ावालकक्पे कटाच्चमोच्तो नलिकाच्चेपर्गामित वस्तगुन्थनविधिः ( $\left.{ }^{( }\right)$.
174. पति पर्वन प्रारथित, वायरह करी नइ कीधड कह सुख नउ उपाय जेयों (sic) बेच्ववी कीधी केतलइ स्रोक्टक्षाजी वायु करिवा लागा $(N)$; पल्या पवनेन वातकरगोन प्रार्थिता टत्तमुखोपाया (U).

In the last line in this stanza the vennasagāi is obtained by making the initial letter of the first word correspond to the last letter of the last word, but the irregularity is explainable in that the बी is a suffix. Cfr. the similar case of बाकुलता in st. 176, घटिद्यका in st. 178, चक्षरित in st. 198, テुँ्दू in st. 199, गुडल़्पष in st. 208, and चव्बतिषंत in st. 221.
176. Fँ्द, a poetical license for ऊई, introduced only to effect a rhyme with the कुष of the fourth line.

धरि चखु लाज ...... चच्तुषोले्जा पृता मतो घधंटादिकरण-
 सर्वाएयपि लन्त्रणानि समुत्पद्नानि $(U) ; \ldots \ldots$ कुह्ह कुंद्ध अेह्वउ कूजित सबद सुरत माँचि छूँतड ते निवाराए करे क ${ }^{0}$ निवाशड $(N)$.
177. घया घाति वल़, प्रचुराएयद्रुलीवलक्रानि निविडं करते निच्तिप्य $(U)$; म्वझुल़ीइ घया वलका धाँँकुड़ा घांति आँगुल़ी माँचि बाँगुली़ भराइ निवड़ काठी सरी नह गल़ू लागी (P).
178. सा, साउ दति खादुपर्यायः खाटुना संयुक्ता ... प्रीतिखाटुना ( $U$ ).

कस कस्युकबन्धनानन $\left(l^{\prime}\right)$; कुच नी कस $(P)$.
179. मनरखिम्ये मनोरच्तकाभिश्क्द्दोवर्तिनीभिः $(U)$; मनमानी $\left(P^{\prime}\right)$; मन की राख्याह्हार $(B)$.

मंध्ध is understood by the commentaries of NPU in the sense of "spying or observing secretly," but I am unable to see how the word संधृ could be capable of such a meaning. More reasonable is the explanation of the Dhữaharri commentator : त्यांच कौ (i.e. चबियाँ कौ) घरो बुछ़ रह्यो है ( $B$ ), but probably the right explanation is "crowd" or "crowded" according to the Sanskrit meaning of the word.
180. विन्है गया, बे सरीखा जायावा $(P)$; बिन्हे fगया क ${ }^{\circ}$ स्मेत्ह बेड़ँ नैं यथायोग्य वर्सति गयावी $(N)$; ह्यमपि गगायित्वा यथायोग्यं वि्वार्यम् $(U)$. From the above renderings of the commentarips it is clear that they consider ग区 as an imperative form second singular, the correct form of which would be गयि or fिएि. Cfr. गिबि in st. 202.

जामीं यामिका यमनियमव्रता टिकतत्परा योगीय्वराः $(U)$.
181. हंर्ख निगरभर, क्यत्यन्त हर्ष भरि करी $(N P)$; म्यागान्द् का समूह्ं माँष्हि मगन $(B)$; इर्षनिर्भरेया $(U)$.
182. सै दूति सत्याः स्त्रियः $(U)$.

नासफारिम अ्यदाटत्वेन $(U)$; अ्यदाटत्वपया गुखूँ करी $(N)$; सरारिम पाखै (B).
183. तस्मिन् समये विरहावध्यन्ते कोकस्य मनसि साध्रि. दूति वाष्का मिलिता प्रादुर्भूता कामिकानां मनसि रममायानां चित्ते कोकेन चतुरशीयासनसूचकेन घूास्त्रेखा श्रीडया इछ्का निवत्ता टूरीभूता यतो दिवसोदयो उधुना भावीति कथं निःशूर्धं रन्तु प्यक्यत न्मथ फुक्षे: कुसुमे-
 शैयंयं गृहीतेति ( ${ }^{(1)}$.
184. प्रायायामे, an agentive-instrumental phual, प्रा्पायादे: चास्र्णामृपषषःः $(U)$.
187. With this stanza begins the description of the different seasons of the year. In some MSS. the new argument is int oduced by the remark: षच करुवर्षानम्.

गाढ धरा, पृथ्नी कठिना जाता $(U)$; प्रिथी गाढ पकड़ौौ कठोश. ऊई ( $B$ ).

स्रूर राइ किय जगत सिfि. Here some commentaries reali राष and understand "road, track," and some maintain राइs "the demon Rāhu, calamity." The Sanskrit commentator gives both the explanations: जगतो लोकानां किर्रसि सूर्यो राहरिवोत्पात इ़ व कृतो महाटदुःखावहो लगवन्यार्थे सूर्येगा जगर्त्शक्रसि गहो मार्गः कृतः सर्वाङ़ान् मस्तके तपनं बजलं भवतीवयवगन्त्यम् $(U)$.
188. केवि ऊद्म अर्चरिज, केइक लोकाँ नईँ अ्वास्चर्य ययड हा।


G्रिब, in the fourth line, is used in the double meaning of घघराणि "the zodiacal sign Taurus," and हच "ia tree."
189. दलि़ मुगता आपहरा दुति, घुतेः कान्या क्वाहरखो क्वानयनाथं पीठिकामध्ये मौन्तिकानि दलयित्वा संचूर्यं पिएड़ीक्षतानि तत्योठिकामर्दनेनाअस्य तेज्ञखता झैययमपि ( $U$ ); पूरीरटुतद्र पूरीरकान्तइ करिवा पोठी ऊतारिवा भरी मुगता मोती दल़ करि म्राटड करी दुवि कान्ति आ हाहरा स्मायावा $(P)$.
190. माह्ट तबी माए्हटइ गर्भइ हिमगर्भ हुड तेह्ह सूँ मिलि़ करि क्याकापू मिसवर्या झूड वरिसवा निमित्त काल़ा वादल़ थयाँ में वरसतद होह ...... [क्व]न्वारो पच्त होदू जिम कासाढ नड सूर्य घयाँ तपी करी जे मध्याँ्क कीधड ते लोके मध्याह मध्यरात्रि क़री जाएी जाएूूँ

हिवयाँ मध्यराच्चि इह किया कारणह न्नीजनपनिय कहताँ निब्यक्षन (sic!) यकी ( $P$ ).

माघमासे यन्माउठि हिमगर्भो जातः घय्मासावधिस्तस्य संभूतेस्रेब गगनं मषीवठंं घ्यामं भावि वर्षालच्तयां मिलितमाषाटस्य स्बूर्यो
 इूति ज्ञातं कस्मान् नीजनपया इति निर्जनत्वात्तस्यां वेलायां सर्वे लोका गहं प्रविश्य स्थिता ब्मतः कोषि बर्छ्ञर्णयाति तनैवंविधं प्रति मध्यांहं महानिश्यातोप्यधिकं जार्तमिति भावः (U).
191. नैरन्ति प्रसहि निरध्या गिएि नीभर, तन्न मासि निर्धना fिरिनिर्मारप्रसरे वहति पानीये नैरन्तीति सुखमनुभर्वन्ति (U).
fin. in the fourth line, apparently stays for foि or fिय (बियो), the past participle perfect of करसी, and is connected with दरू. Cfr. दरलं छातम ( $U$ ).
193. Notice the readings थयो देरी $(B M)$, and क्ञ बहरी (NP), for farm faty in the third line. Seeing that the last is the most difficult of the three readings, it is very probable that it is also the original one. The Sanskrit commentator accepts it and explains : म्टगशिशरनाम्ना सूर्यभुत्तनच्तनेत्रेखा वायुं मुबा म्टाः किदराः द्वता टुर्बलीक्टता विष्ललतया हतसत्ततो अमयभीलाः $(U)$.
194. ₹रि क ${ }^{\circ}$ इून्द तथा हरि मेष इन्द्धधनुखादिकहाँ करी तथा भिद्रभिन्ववर्याँ करी ब्मम्बहर क ${ }^{\circ}$ छ्याकास नहूँ सियागारह ( $N$ ).
195. घरछरिया द्रति भूमिसिष्येकरो डभूत् $(U)$; घरती सीँ ची (NP).
196. वरसतै दड़ड़ नड़ ब्बनड़ वाजिया, प्रचुरधाराभिर्वर्षति मेषे अनडानां नडा पर्वतानां निर्भरम्रवाहप्यष्दा बाढं प्राटुर्भूतः (J).
197. विएु नीलागयt, a curious construction of the preposition विएु, in which it is doing function for a negative prefix or particle, the phrase having somehow the value of an adjective
or past participle passive compounded with a negative prefix, as if it were चबीक्षापी.
200. धरायाः स्त्वियो धराधरह्पे सासमिने मिलिते सति बदीनां तटा उत्पटितःः पानीयैर्बंहिर्निरगतं तल्लेशा विरलीभुता इतिसरहपं दर्घय यति केशा लटिप्राया यमुनैव कुसमैमैमिम्रलं गफ़्रैवाग्रे वेणीसमुदाय उत्र्रेत्तते तिवेयीसंगम छ ख प्रतिभासते ( $U$ ).

दोजुँ तटाँ जो नदी ऊलटि वही है सो जाबे चोटी विस्षरी है विथुरी कहताँ पृथवी जो स्लो विया नुँ धाराधर मेश्ह जव भरतार मिलियौयौ तब चोटी वियुर जाइ यमुना है जल़ स्याम सो तो केस ऊया गร़ाजी हौ जल़ सो फूल ऊया जहाँ चिवेवी होई तिहाँ जाबे चोटी गुन्थी इही पृथिवी की चोटी ऊई $(B)$.
201. घेघूँचे. Notice that some MSS. read घघघूंघ. The word being not used elsewhere, so far as I know, it is difficult to determine which of the two readings is preferable. 対षूँे is at any rate confirmed by the Sanskrit commentary which renders: घुणितो रबीयूतो $(U)$.
203. पछल, in the second line, seems to be used in the sense of "other," or "that." I am uncertain as to whether the word conld possibly be accepted as a modification of पर्ल (पदल्य, see Notes on the Grammar of the Old Western Räjasthāni, etc., § 144), introduced just to make a rhyme with मषल. The commentaries do not help to understand the nature of the word.


मषाराज परमेष्षरष्य $(U)$. For another instance of the employment of the honorific term मराराब to designate the Supreme Lord, i.e. Viṣnu, see Vacanikā Ratana Singhañ rī, 244.
204. पाचि पाचिरत्नमय ( $N U$ ); पषरननमय $(P)$.

The MSS. $B K$ read fिष्षरि in the place of fिex and under-
 evidently wrong and so is the interpretation."

## 

20.5. प्रखोलित. 1 have adopted the reading of $W_{P}^{P}$. bul the fact that almost erery MS. has a different reading of its , wh. leares some doubt as to whether the reading $I$ have adopted is the original one. $N$ renders the term with: उज्ञल धबल़ा बीषा .
206. वयया वर्यरिय नवा नवा वचने करी $(P)$; वच्चनैर्भूयो भूयो $ऽ$ हें व्याख्यास्यामि $(U)$; वार वार वचनहँ करी वखायीसि $(N)$.
207. सुर्शति, in the last line, is not from दुरत, but from - रति, hence the ${ }^{\circ} i$.
209. The Sanskrit commentator thus renders the sense of the last two lines: पितहयामपि मर्यलोकः प्रियो वह्तभो लम्सत्त्समये दर्त्तपियाइग्रह्तयाय पितरः समागच्छन्तीति लोकोतिः ( $l^{i}$ ).
212. तरगयाः स्रूर्यस्तुलायां तुलराश्रावर्थात्तुलाक्टते स्थितः काम्यां तुलितस्तेजस्तमोभ्यामतस्तन्र दिनरानी समसमे भवतो यथा कस्यिद्राजा कनकेन तुलति भू पृथ्वी वस्यामिति रीत्येदमपि तुसनं तेन कार्योन सदृशं तुलामारोपितौ ह्वावपि कीदृशौ आतावित्याए दिनं सर्वकार्यकरयो चमं ततो दिने दिने उमर्षतया लघुत्वं यातीव राचिः स्ती स्पालच्तयौस्तुच्चा ततो गविवता सती रात्रौ रात्रौ गौरवभावं प्रोल्फुष्क्षभावेन वड्वत्वं यातीवेति यदुस्तं संपूर्योषुम्भो न करोति घूब्दम् $(U)$.
215. नवां जना आर्थावररूपेया द्वा हव जगतां चिभुवनानं नवान्यभुक्तान्यपि सर्वारिा सुखानि सेवन्ते स्मेति जगद्धासमिषेया वयं दारिकावासिन हतिय्याजेन यदुक्तम्।

ताम्बलमक्नं युवतीकटाच्तं गवां रसो बालकचेष्टितानि।
हच्तोर्विकारा मतयः कवीनों सप्रप्रकारा न भर्वन्ति सर्गे ॥? ॥
सेवां दर्शूयितुं खक्भियीरमयास्य पूरदृतौ दोपमालिकानन्तरं भुक्त-
 भष्तिं कुर्वते स्मेयर्थः (U).

## राठौड़ राज प्रिथीराज री कही।

330
216. श्रीक्टष्घासैसैव रीविर्जाता यदा सुयोधनं टुर्योधनमुद्दिश्य युज्वाधं धनछ्ञयस्यार्जुनस्य सहायत्वे समागवास्तदापि सुप्त एव जाग्रतो उनिद्रो उभूत्तद्विधिना मासेष मार्गप्रीर्षो भव्यं समागतो मिलितो यन्न उनार्दनो निद्रां विहायोत्यितवांत्तन्न देवंऊठिगी इति लोकोत्तिः (U).

भीटि सखाई $(P)$.
मोँ टि ब्राँखि ऊघाड़ंఫ जाग्या $(N)$.
217. सङुम्रे is an instrumental-locative plural form from सs " all, everybody," apparently used in the agentive meaning it connection with a verb like जाषियो, which is to be understood. The commentaries of $N U$ take the form in the sense of a genitive or dative, and explain: सङम्मे क ${ }^{\circ}$ सर्व पुरूषे सूह[व] क $^{\circ}$ सर्व सधव मापरी सरी ना उर क ${ }^{\circ}$ द्वदयस्यल सरग $क^{\circ}$ खर्ग देवलोक तुल्य थया $(N)$; सर्वेषіं नरायां सधवस्तियामुरांसि छ्दद्यानि खर्गतुल्यानि जातानीति दृत्वा पीड्यमालिड्य स्तीर्नरःः सुखं प्रेरते $(V)$.
219. जएय. The commentaries of $N P U$ read fofer in the place of नष and explain : बेपि बारति, येन कारएंन. But the causal is absolutely out of place here.
221. क्मलुभाया तन मन क्राप क्षाप मै . . . cte. रक्मिएया वरेगा [च] खदेशं मनः परस्परम् ्मलुभाया हूत्येवं ग्रत्थरीवा निविडं बड्जे यथा प्यीतं विह्हितं दूरीद्वतम् $(U)$; हिवह रखमयी ज्रनइ द्वष्पाइ ध्याँपो क्याँप मह माहोमाश्हि तनु पूरीर मन स्यु छलुभाया काठी गाँठि बाँधी इfिा परद्ध विहित प्रोत गमायड तन मन एकठा करी नइ ( $I^{\prime}$ ).
222. अचर, बीजउ $(P)$. Notice the reading 『तुर्तुर of $B J K M$. If the reading बजर is the original one, as I believe it is, we have here a proof that at the time when the Veli was composed, the vocal compounds $\boldsymbol{\boxed { y }}$, $\boldsymbol{\Psi}$ were still capable of retaining the hiatus in poetry, if not in the spoken language. It is obvious to everybody that if in the present passage vor were pronounced as tre, the line would become faulty and the rhyme would be destroyed.

## १२० वेलि क्रिसन बकमयी रो

223. पार्राथया क्रिपया वयया दिसि पवयै, प्रार्थितद्वपयास्य किं वाक्यमुप्तरमेव नास्तिकथनं ततः पूव्दक्षलेन तक्षाप्रा दिगुक्तरटिक् तस्साः पवनेन ( $U$ ). For the peculiar sense of जमृ ("refusal") in the passage, see st. 249.
224. The general meaning of the stanza, according to the commentators, is that in Dvārikā the cold of winter is hardly felt : द्वारवामधे शोतः स्बोक ₹ हत लोके प्रसिइमेव ( $U$ ).
225. उद्नष्केवार्को उमिखूपं क्रत्वा दिवारानौ संध्याइये दम्पल्यों
 मुवारर्यति करहयेन भामयित्वा तदधीनं करोतोव कथं दशूष्त दिफ््वारानिकाभामयां किं द्वात्वा खं प्रतापं प्रतिह्हारीक्ताय घूत्रगमं निवार्य पस्खा्स्यं सेंवितुमना एवं विदधातोवेलिको इर्थो दितीयार्थे लोका: सूर्याय प्रत्युपकारद्तत ब्याराच्रिकामिषेषा निजतनूंत्तदधीनान् कुव्वंन्तीवेत्यपि ( $U$ ).
226. कर्लिस कुम्मे $(U)$.

ठरे जु ₹क्ट कियौ हेम ठखठ, हिमं ठरितर्मति किंचिदूनीभूतं द्रहा ₹दाः ठयठीक्षता क्यकम्पनपराः क्षता यतः कुम्मे प्शीतं च जर्जरम् $(U)$; हेम पिया ठरगड पायी का ₹ह निवाबा ठएक कहहताँ जामी नह पाल़ड थयउ (P).
227. रीटी इति बाठसरेणा $(U)$; बनन $(P)$. Notice the reading रोरी of $\overline{B J K M}$.
228. थोड़. Notice the reading चुछ़ (for थोप), which is found in the MSS. $B K$, and is also supported by the commentaries of $N P$ where the word is explained as an equivalent of आया or प्रतिराजा. Of all the commentaries, only $U$ accepts the reading बोल and explains it as बोक्ष "a little."

For the anomalous vernasagāa in the third line, efr. note to st. 106.

राठौड़ राज प्रियीराज री कही।
229. The first line in this stanza does not conform to the rule of the vènasagāi. रîm is for fि̂ि, the $i$ in the first syllable being dropped to produce an alliteration with पनि.
230. कर्सटट भँँगा कष्टनववर्तनसमयादनु (J)
231. Notice the reading मषूळ, for मघुप, in the third line. $U$ adopts the former, but at the end of the commentary gives also the latter reading. I quote below the commentaries of $U B$ : म्रथ च मधूकव्च्च्तमिषेा गलत्पष्पतया वसन्तपुत्नः किसुर्पो रोदितीव कथं यतो दलेष मलयानिले लमे सति कल हूति रोगविश्शेषः समुत्यन्नः कीदृप्रे मलयानिले चिगुगो प्रसरति पानीयटषेव लमा यथा टषितो बालः कलितो भूत्वाश्र्राया मुर्चति तथायमपि ततो मातेव वनस्पती दुग्धमिव मकरन्द्ं मधु श्रवति सप्रसवं च्तगति रटनरच्तराणं स्तनदानमिवान्यार्थे पाठान्तरे मधुपो भमरो रिषरिषाटरवमक्षीक्टाव्य रोदती वेति पेषा ख्याख्या सैव $(U)$; दल कहताँ सरीर थी जे बालक जब ऊपजै तब कखि रौ जु वाड लगयै तबह्छी उहि बालक नूँ भूख, त्रिस लागै है जैसे त्रियुया कफ्हताँ सीत मन्द सुगन्ध मलयानिल लागौ सोई त्योँही वसन्त जनमतष्षी भूख चिसा लागी दै के जु भमर बोलै कै सु न्यों बालक रोवै के ल्यों वसन्त रोवे कै अर वनस्पती जु रस चूवे कै सु जायो माता टूध सवै द् द् $(B)$.
233. छजु, as I explain it, is only a poetical amplification of the relative pronominal form जु. The commentary of $N$ renders it with $\overline{\text { ® }} \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{\theta}$.

वम्रवाल्य (<Skt. बानरमाएा ? ) seems to be a term designating some floral ornamentation with which the house in which a male child was born, was decorated.
236. पौल़ा वसन. Up to this day, in Rajputana, the woman who has given birth to a male child and whose child is living, wears a yellow scarf (पौष्यो बोब्यो).
237. कायवीरपुष्पायाता एक्तानि करणियुष्पायिए श्वेतानि सेवलीपुष्पाया धृतवर्णानि कूजा दूति पुष्पजाविविशेषः सुवर्गानाब्मी जाती पीत-

पुष्पा गुलाली इषत्पाटलवर्गा यन्न वसन्त बासमुत्प्रेच्तते सर्वोपि परिकरो विविधवर्जांज्तन्र्यंथायोग्यं परिधापित इव (U).

किरि परिवार ... See note to st. 106.

2:18. अनेन विधिना विधिवद्धर्धपनैः द्वर्वा वसन्तो वर्धापितः सन् भालिम इति भाषया भव्यतया दिने दिने भरखोन बलेन चटितो वर्धितस्तस गछवरिया इति गर्वितैः पुष्पादिसम्ट््विमद्मिस्तरकिस्तराौरिव फागं दत्वोष्षापितो यथा बालछारा (sic) गानाद्वि दृत्वा बालं रझ्नयति ( $C^{\circ}$ ).
241. स्शासि, घोड़ाँ नी ल्हासि घोटकशाला पायग官 (N) ; लासिरिति मन्दुरा $(U)$.
242. तड़ि तरल़ा. Here the commentaries understand तऱ as a locative (नटे मूस्षादारण्य $U$ ), meaning "the stem or trunk (of the palm-tree)," and तरब़ा as an adjective meaning "broad ( जूला)." The sense deriving from such an explanation is, no doubt, satisfactory, but an adjective तरल़ौ " broad" is unknown to me.

बन्धिया जगह्हथ fिंरि, वसन्ते पट्टे स्थिते राज्ञि जगत उप्पई जगह्ध हति जगड्बत्तः पन्रावलम्बनानीव बड्वा हवास्मांं यो जयतु तेनागन्तव्यमिति खगर्वपूर्वकं रिपूगां भयोत्पादनम् $(U)$.
243. ऊवसर नाटारम्भः (PU).

नाइक रह्ञाचार्यः (Pl').
मेल़गर नाटटक ना जोवरा प्हार लोक (NP); मेलगइएः कौतुकप्रेच्तको जनसमुदाय इव $(U)$.
244. कालंसर ज्ञातारो भव्यभव्येति भाषका ब्रथवा यानं गति तर्करा नानागतिकारिया हर्याप मयरा ट्टव्यकरा हव पवनो वायुस्तालधर इव पधाराए ताडष्च्तादिपर्यान्येव तालाः कांस्यमया इवाथारिशब्देग काचिर्थटिकाजातिविशेषस्तस्या जल्पनं तन्लीखर द्वव वीगेव भ्यमा उपाई्रि घूरीरचालनचेष्टाकारिया हव तन्न चकोराः पच्तिर्यास् तीवटडघट दति शब्टेन तालविश्रेषस्तस्योड़ाटकाः कर्तारः (U).
245. तन्न विधिपाठक र्दृशूं मृत्यम्टर्येति मासता गुक एवाथ रसवअ्बकः सारस इव कोविदो विष्चत्तगो लीलया [गतिकारको] गानपःः खझ्मरीटः खघ्धुनपच्चीवेति पारापतस्य दाटिग्गुटककथनं प्रगल्भलागिर्भ्रमरीस्फुरणवत्तया मूर्छ्ऐनाविःकरांां चक्रवाकस्य विह्हारो गतागतं विदुरश्शिन्तितस्य वेषपरावर्तनमिव $(U)$.

प्रगलभ लागि दाटि पारेवा, प्रगलभ कह्हताँ विस्तीरीगा लगगदाट पारेवा ल्यै शै भाँति भाँति की जूरेसे नटवा संगीव की लागदाट ल्यें विर्दाँ विर्हिँ भाँति की मानेँ पारेवा ल्ये क्के लाग दाट जरमई दीँ की अड़वाई तिरप उरप सुलप वाल़ी मुरू उलथा पलथा क्रे संगीत का भव毒 (B).
246. The first line in this verse does not conform with the rule of the vènasagā $\bar{i}$.

This is one of the most difficult verses in the Veli, on account of the musical terms used in it, which are not generally known and some of which are quite unheard of. In the second line, it is doubtful whether the reading is लियति मझ or लिय निम्ध The commentaries of $N P U$ adopt the latter reading, whereas the Dhữhāṛ̂i commentary adopts the former. I have followed
 on account of the vènasagāi, but also because लियति is a mor satisfactory reading than fwu anyhow. Besides, the word मक (नुष्) is found amongst the technical terms of the saigitasuāstru enumerated in the DChữhāṛị comment to st. 245, which has been quoted above. I give below both the explanation of the Sanskrit commentary-which mainly agrees with the commen-
 छुएटनं जलं स्थितं तन्न भ्वमराः पिबन्ति ते कीदृप्रास् तिरप उरप तालसरभेदकारका इव चक्राकारो मरुदर्थाद्वातूलकस् तिपह मूर्कनाविरेपो ज्यवा तालमेदस्तं गम्न्तीति संभावना रामशूरो खूमरी दे ड़ि चटिकाविशेषक्षे रहितुं जल्लितुं लमे उसेच्तेत घूयामाठा चन्द्रा्ताल-
 दे स पवन कौ प्रेसौ चालै कै दरहे तिरप उरप करे मखन चत्र कहताँ
 धूषा माठा ऊबा ख़ंमरी बौलै है हहे मानें पन्दy区 (sic) संगीत का सबद् उघ्घा ( $B$ ).
248. पास्र, पाॠ्चेया नत्तक्येव ( $U$ ). The Sanskrit commentary, which reads रति in the place of रितु, understands the above as referring to Rati, the personification of the pleasure of love, instead than to the Spring-season. The commentary of $P$ adds the following remark which helps to understand the simile
 प्रफाँचसिति बाँबीयद $(P)$.
249. ऊतर (< Skt. उचर) is understood by the commentaries of $N \overline{P U}$ in the double sense of "North," and "refusal." The latter meaning is obviously a development of the meaning of "reply, answer," of which the word उ"r is capable in Sanskrit. In st. 223 above, we have seen that the Author of our Veli alludes to the word धतर as meaning both " North" and "refusal." Therefore the meaning of "refusal" is legitimate, but in the present case it hardly seems to be necessary. The Dhữăhạri commentary ignores such a meaning, and simply renders: ऊतर वाउ न्मसन्त कहताँ दुष्ट सु तौ उथापियौ दूटि कियौ (B). I give below the renderings of the other commentaries: उस्तरेखानकीकारेखासद्दुर्जन इवोत्थापितो टूरीक्वतः (l) ; ऊतररिदिए वायुरूप ऊतर नाकारह करी असन्त दुर्जन नी परह ऊथापियड दूरह
 तिया वास्तिएँ उतर नाकारउ करी म्यसन्त क ${ }^{\circ}$ दुर्जन नी परिएँ ऊथापियौ क ${ }^{\circ}$ दूरि कीधउ $(N)$.

न्याड, न्यायो ढगाखेरकः $(U)$; न्याय नौ ढराखेएड $(N)$.
250. The sense of the last two lines is very explicitly rendered by the commentary of $N$ : चम्पक क चम्पा नहँ वच्ताँ पल मिसहँ लारे क ${ }^{\circ}$ लाखधरसूचक लखेखरी गृ区 जाखी दोपक कीधा $क^{\circ}$ दीवा कीधा प्राइ लखेखरी ने घरे लाखे भ्य ऊपरि घृत नड दोपक करह हह हति लोकोषि वल़ी केईक केलिटच्ते केलिपन्र मिसहँँ कोड़िदव्यसूचक कोड़िधजा क ${ }^{\circ}$ ॠोड़िन्य ऊर्परि धजा पहरायी क ${ }^{\circ}$ ऊँची बहलछती बाँधी झ्येतलइ कोड़ि धव्य ना धगी घर ऊपरि ध्रजाबाँधह इह बतब्बेव कोड़िद्धज $(N)$.
253. तन्र रान्ये तबसमूष्छे मद्ञर्गदिषु यहेंाे डल्वं सोकं खादुमान्नं दीयते दखः खर्वयालुखटनहूपो ग दीयते कौरियाए गानगरेः कलूसं-

> राठौड़ राज प्रिथोराज री का़ी।

जितैर्लिपिलेखिकरिति अ्रमरैरिव पुनक्त एव अ्रमरा गयानामाकलय्य करग्राहियः सन्तः परिवृता यन्न तन्नागता राजदेयभागय्राष्हिया इव समागतास्तेषां तरवः द्वाषकृत हव कुसुमानां गन्धो मकरन्ट्टात्तद्वय(?)ख्पं करं खामिटेयं भागं दटवे $(U)$; दहि वनस्पती नैँ कोर डइन्न देयै है
 लेखागर ङ्मा भमर क्षै म्रेही उगाष्हा ऊम्या छ्रर भला भला पूसाँ कौ वास ल्ये क्रै स्रु कोषी हाँसिल कर लीजे कै $(B)$.
254. वहे वंहत्वा $(U)$; वही. $\left(N I^{\prime}\right)$.

वेसद्घर, a poetical form for वेसानर < Skt. बैच्षानर "fire." The commentary of $P$ gives the following amusing etymological explanation of the word : द्वेषकर सरीच ज चननि $(P)$.

भुरड़ीतौ रहै निवार्यमारा इव ... निष्ठति $(U)$; निवारीतौ इहै $(N)$.
255. $P$ contains no comment to this stanza.

परिए. बत are synonyms, but the commentaries distinguish between the one and the other by attributing to the former the meaning of "big birds" and to the latter the meaning of "small birds." I think the distinction is merely artificial.

बन्द् वन्द्भिभर्भट्टचारणादिभिरिव $\left({ }^{( }\right)$; बन्दीजन भाटचारणार्णि $(N)$,
256. Notice the reading षदे, उदो (for बोटि) found in $B K$, which the Dhüdhhārị commentator explains: 于मुमायुष बशताँ बामदे ब नें ते उर्दे करि के lines does not seem to have met with the approval of all the commentators. The Sanskrit commentator at least has substituted it with another reading, much simpler, to wit :-

## पेखे ब्झेक सँख पँति परिफूलित <br> वद्न नाटि बनि अ्सनि वचन।

The same reading is found in $J$. There can be no doubt that the reading of the majority of the MSS. is the original one, and the reading of $J U$ is merely a later manipulation intended to make the text more intelligible. I quote below the Sanskrit comment, which explains both the readings, and also the comment of $P$ to the first two lines: नारीद्धयमेवां हचत्तार्दिं पुष्पितां समकालं दृध्षान्यब्वनं नामंग्रांं वस्ति सम किं तदिवाएं कान्तसंयोगिन्याः स्तिया नाब्ना

किंगुकः कधितः किमिति वितर्के दृष्टमानो sपि गु सुखं करोतीति किंगुकः
... बथ च विरहिएयोक्नमिदं पलाप्रवरं पलं मांसमश्नातीति पलाशूो रान्दसस्पो दृष्टोप्यत्यखं ददातीवि ह्योरमि भिमं भिम्ं वाकं कुसुमित कुसमायुध ... इर्लपि पाठक्तन्र कुष्षमायुध्य कामस्येयम् कोटिए् आाम्रयविशेषो धतः कुस्डमितं दृष्षा सविशेषं कामक्रीड़ा समुत्प्यत क्यतोयं किंगुकस्तथा तं दृष्षा वियोगिनीतनुः चीीणा सटुःखा जायत घतः पलाशः $(U)$; कुस्समायुध कामि नी झ्वोटि कहताँ ष्याश्रयविशेष ठाँमह्इ खेक फूल्यउ वच्त देखी दोह स्तीयह बेक स्री क्रीड़ा करह बोगी स्ली खीया पूरीर यई ते कारा कह्ह ... (P).
258. सभिक fमनः (U), भीनउ (Nl') "wet, moist."
260. केतक्यिप्ष्पाराब कुसुमानि विविध्रानि च कुन्दाः मचकुन्दाः केतक्यो रक्भेया किंचित्पीतः सर्वेषां गच्धभाइं परिमलभारं गहीत्वा स्सन्धोहछनेन श्रान्तः सन् ग्रवतां वष्टनप्रीबानां निर्मररायां घूोकारान् खाल्भै: प्रस्पर्श्य पुनस्खलितस्तथापि बङभारभारितो गन्धवाश्हो वायुस्तेन काग्गोन मन्दर्गतिरासीव् ... (U).
261. रेवा ज्ञल़ क्रित सोच रति, रेवाया जले रलाः मुर्तक्रीडाया: प्थौच्चे द्वत अ्मतः प्रत्तालितकामलत एवेषन्मज्ञनं हृत्वा( $(V)$.
262. In the first line I have adopted the reading of $B K M$ (ब परस पमूंक) which is undoubtedly the original and the only correct one. The reading परषपर मूंके of $J N P U$ is unsatisfactory not only because it does not give a good sense, but also because it is not compatible with the rule of the vènusagāi which is almost unexceptionally observed throughout the poem. The Sanskrit commentary, which adopts the latter reading, explains:
 प्रस्पर्श्य प्रस्पर्श्य (J).
264. भ्रख भच्यम् $(U)$. For the insertion of euphonic $r$ after initial consonants, see Notes on the Grammar of the Old Western Räjasthānī, § 31.

## राठौड़ राज प्रिथीराज री कही।

265 The wording of the last two lines in this stanza is not very explicit．The Sanskrit commentator renders：वसन्तः पच्तद्रय उपि शुडः सदृपूटिवसरातिभावेन हयोरणि पच्त्तयोः साक्यं मा－ सद्वये sपि सरसवत्त्तया ऽहर्निपूं सदृप्षो व₹्हति दिवसे ऽपि सुखकारि। रानार्वपि सुखकारीति यथा सुपच्तो नरो 5 पि सर्वकाएं सुखदातेति भावः $\left(L^{\prime}\right)$ ．The chief difficulty is in the two forms fि and $\boldsymbol{\pi} / \bar{\xi}$ ，the exact meaning and function of which is not clear．The verse could perhaps be improved by reading in the last line वषणि ताई सारिब वह्हक्नि，namely ：＂in the spring both（day and night）pass away equally（pleasant）．＂

## 267．ग्रॠ्हगी ग्रष्हयान्याभर्यानि（ $U$ ）．

＊रण，in the last，line，is a word whereof the meaning is not quite clear．It is noteworthy that almost all the MSS．read सरणि ．Possibly，we have here the same word as the Sanskrit Bरfin＂＇a reacl，path，a line，etc．＂But the commentators do not seem to understand it so：$U$ for instance renders with अरणय्，and $N$ with बासरति षसंट．न त्रे．

268．मैया（＜Skt．मद्ब）is understood by the Dhữdhărị com－
 की षी स्रति दूर्षो जु शीक्षण्यनी，（B）． 1 think the explanation is wrong．The other commentators omit to explain the word altogether．I would explain मैख as an objective genitive con－ nected with माएग，and translate the phrase：＂the enjoyer of the pleasures of love．＂

मायो मारायति भुनक्षि（U）；भोगवइ（Nl）．

269．तस्मिभ्मवसरे वसन्तसमये मनसोर्द्रयोरमि परस्परं प्रीतिप्रस－ रेगा सेे्छाधिकयेनावसरेता लोकोक्यासर्यर्याय नाध्याद्युपायेन पुना रक्मिएया हतैमैंखमोटनकटाच्न्तभध्र प्पैर्भावैराभर्यारषनादिभिः सरैरमि कर्ट－ भूतैहंरिः द्वष्घो मोषितो वशूक्वतो जतो ज्ञातं हरक्रोधज्वालावलीढानि निजान्यभानन गतानि खयमनझ्रेन योजितान्येकीक्टतानि तानि सर्वायिा पूर्वोक्षानि मोछनिमिक्तानि कामाप्रान्यवगम्यानोति यतो मदनः प्रद्युघ्सत－

मद्रीक्षत्य रूकिमएया उदर उरित दूति निवासं छृतवान् ततः श्रीनन्द्व हति स्यातः ( $U$ ).

## 272. सहचरिबे स₹चरीभिः ख्येपन्नीभिः $(U)$.

274. The first line in this stanza does not conform with the rule of the vènasagāi, but the defect is compensated by the repetition of the letter क् four times in the line.

## 276. महति महत्वम् $(U)$.

The commentaries of NPU do not seem to have realized that the terms enumerated in this stanza are the names of the sahacaris alluded to in st. 272 above. The Sanskrit commentator introduces the argument of the stanza with the explanation: एवे चद्धुपदार्था:, and closes his comment thereon with the remark: रवे पदार्था द्वारकायामवस्थिता :-
277. संसारसुप्रभुखा परमेग्यरेया गछसंग्टहमर्थाद्दारकां कुर्वता रचितवता एताः पश्चापि ज्ञानस्य विदत्तायास्याखाल्य हवास्पश्या द्वव क्रत्वा मुक्ता दूरीद्वता कतो यन्न ज्ञानं तनैतासां दूरीभाव एव वरं ता घाए मटिरापानं १ रीस दूत्यस्तूया २ हिंसा जीववधो ₹ निन्द्मतिः परापवादअल्पनम् 8 एतास्यतसः पश्घमी गालिर्विएद्धप्ंसनम् $(U)$.
278. चात्रया खखनं निर्वापगम् $(U)$; खख कारिवड $(P)$; हार मनावणी ( $N$ ).
279. तिकरि. See note to st. 143, above.

उवरि अम्यन्तररे $(U)$; उदर हिया नदू विखद्र $(N)$; हीयद्र $(P)$.
282. साहीया साहौौर्गे
283. The commentators give different explanations of this stanza, amongst which the most probable, I think, is that of $B$ :
 बेकठा लाधा के सु कुणा पुएय कियौ थौ टूसरी कहै कै जागिजे जु वेलि पढे है तिशिए पुएय जँता इतरा पदारथ पावे के $(B)$.
285. काधिभूतिकं स्यादाधिर्मानसीव्यथा प्रोकादितो जातम् ? बधििद्वं भूतोन्मादादिकम् $₹$ धध्यात्मकं पूर्वकर्माजितं तापन्नयं तथा पिखडे पूरोरे दोषच्नयं प्रभवर्वत जायते किं तस्त्रयं कफवातपित्तलच्चयां सर्वे रोगा न भवन्ति ये पुरषा नित्यं वस्नीं स्मर्ति तेषां फम्वत्मीरोगतेति भाव्यं श्रीभगवत्क्षपातः $(U)$.
286. रुकमिा मत्मल रुक्मियोमध्भलमर्थाद्वीसंज्ञिकां स्तुतिम् $(U)$.

दुरदिन दुःखरिवसम् $(U)$.
287. The second line in this stanza does not conform with the rule of the vènasagā̈.
288. Of the two चिया in the last line, the former one is understood by the commentary of $N$ in the sense of an ablative postposition, like थी, and connected with भवसामर:一भवसायर थिया क ${ }^{\circ}$ संसारसमुद्र थी ज्तरह पार थिया $क^{\circ}$ पइललइ पार थया $(N)$.
289. कौडू रे मन कसपसि त्रिपया, रे मम मनखंव दृपयान् वाम्कितवस्तुदातुमसमर्थान् किं कलपसि किं याचसे $(U)$.
290. The general sense of this stanza is satisfactorily explained by the commentary of $P$ : गకुर बेऊ द्वष्षा ईसर नह सेवह वेलि क्षेक द्वष्या नह सेवह गड्रा च्यतार नह बोल़ू वेलि भगत नह मुगध बह पिया तारह गछुग भगत नह पिया बोल़इ ते भागीरथी गड़ा रड जल़ सर्व संसार मतू मानह द्रहू तड पया गङ्रा ओक्र पूर्वfदिए [वह्हह] वेलि सर्व चिङँ दिस विसतरह तिया कारया गङ्ञा वेलि बराबर्ट कटे न थाह गझ्धा थी वेलि अधिकी $(P)$, but the interpretation here given of the second line is hardly acceptable. I have adopted the reading of $B K M$, and accordingly I would explain the line : हे भागी-

इ्थी है गड्रा ते ग्रब कहत्वताँ तिसौ गर्व नूँ म करि . The ग̣hự̃hāṛ commentator scrupulonsly refrains from commenting on this stanza and amusingly remarks : गफ्राजी की निन्दा करी क् ता के लियाँ या टुवाल़ा कौ क्रर्थ मै" वही लिग्यौ के (B).
291. क्यथ बस्य ग्रत्यस्य वक्नीखरूपमुद्दिश्य वर्गायति हूयं नाद्बीति वल्लोति तन्न भागवतोक्तल च्त्वां स्रीज़ं वापितं मह्यां प्रधिब्यामालवालः पृथ्वीराजमुखं गानसमये तालो मूलस्पो इर्थाज्जटाः प्रथग्भूतःः हुस्थिरे कर्याह्पे मएडे चर्चटता कायाह्पं श्रुतिमुखम् (U):
292. पत्र and द巨 are, of course, synonyms, but the commentaries distinguish between them, and attribute to the former the meaning of "small or fresh leaves," and to the latter the meaning of "large or old leaves." Cfr. the analogous case of पद्धि and खग in st. 225.
293. चन्न चत्वारः पदार्थः (U).
294. The sense of the first two lines is thus rendered by the commentary of $N$ : बेह किस्युँ वेलि, जूर किना पर्घविध क्र पाँच प्रकार ना ब्वागम श्यास्त्र नड रस निरगम क ${ }^{\circ}$ नीकलवा वहिवा भगी प्रसिज क ${ }^{\circ}$ प्रगट द्रखिल क ${ }^{\circ}$ क्यखए परनाली क ${ }^{\circ}$ प्रयालि छ ह्र जेह्ह कारखाइ रसार्ाद परनालियह्र वही चालइ $(N)$.

Notice that the fourth line does not conform with the rule of the $v \grave{\grave{n}} \mathrm{a} a \mathrm{a} a \bar{a} \bar{a}$.
295. मोंती तणए विसाहणड बापार करतीं बेक्त केक थवी ब्वनूपम भला ग्रही लेई करी कुण मूंकह किल निस्ख तिसा माहरा मुख रा वयया वच्चन ल़पीया का श्रोधिवा माहरड मुखज भलड परँ भला बुरा परिएत चालिनी काज सरीखा भला नही़ी जे भयी माछरा वचन काया मॉंँि ब्ववगुया नही ( $P$ ).
297. बे मरम. The same phrase occurs again in st. 300.

सेज अन्तरिख, शूय्यान्तरे सुख्शय्योपरि $(U)$; सेज ऊपरि (NP).
298. पूरं इते .... इब्मे ब्योक्के. The real meaning of the passage has been misunderstood by some commentators, but it is evident that the pronominals दूते, दूषे refer to the persons enumerated in the stanza following. I should translate: "if all these (persons, whom I am going to mention) are in complete number, you shall obtain (a sense) complete, (but) if these are in deficient number (you shall obtain) a sense deficient."

## 299. भाखा चिन्न भाषाचतुर (NPI).

310. ममाच्तरागां गुगार्स्येत मर्मेंदं रह्हं यतो ऽयं गुयो मुखमुखान्नगनवजनमुखाच्फतमात्रो गृहीतो निलित्वा पुनर्ग्रस्थग्रथनरीयोद्गालितः
 परायगानां ग्राह्य एव परमात्मनो भुत्तप्रेषं समुच्छिष्टं मत्वा को डप्यधमो मूर्खों न ग्राह्युमिति कधयति तेनार्नविषये पूळ्धा न कार्यैति बोद्जव्यम् $\left(U^{\prime}\right)$.
311. मो पर्ड़ता वीनती मोख, हे पराड़ता ममैषा विज्ञारिरेका तम्या मोख हूति भाषया विध्धिरिरित तथा मोच्तः कथनमवध्यार्यंमत्यध्याहारः (U) ; क्ये माह्री वीनती कथन मोख क ${ }^{\circ}$ स्रवधारड अ करड ( $N$ ).
312. क्सथ [क्व]चल क $^{\circ}$ पर्वत $७$ म्सनह गुएा क ${ }^{\circ}$ सत्व $१$ रज $२$ तम
 वरसइ खोतलइ संवत १ ₹₹३७ वर्षे ... (N).

सी फल़, लघ्प्सीट्प अ्वविचल़ फल़ ( $N$ ).

## (ELOSSARY. ${ }^{1}$

बचियात, f., "A wonderful feat", प्वातिरासर्यम्, षाष्येकारी वात, 133 .
 जान्बिन्व, 143, 169.
Шजु, a poctical amplification of जु (? see Notes), 233 .
 "Upon", 297.
षव्वारी, f., "A blinder for elephiants", गयाइदनविशेषामरणप्, चॉरिढाँकाज, 90 .
चम्वरर, for चस्वर, m., "'The sky", 14, 194.
चन्द, list pers. pron., oblique plur., 60.
*नit, ditto., genitive-oblique plur., 31.
-म्हीपो, poss. adj., "Our", 69, 301.
चलल, adj. "Müch. many", 113.
चवमर, m., " A theatrical performance ", नाटारक:, 243.
चसम्म (< बमझव), adj., "Marvellous, incomparable", 39.
जा. dem. pron.. fem. sing., 51, 66, 123.
चाखाड़ि्षि, adj., " $A$ veteran, a warrior who has fought in many battles ", जिषषषि तीन वार संपास कीषा सर किछॉं हारद्द नही बेरवा, 74.
*ाडोष्छडि, ind.. "Crosswise, transversely", निर्थक, तिरएड, 130.

- $\quad ड ़ \pi, ~ m ., ~ " C l o u d i n e s s ~ a n d ~ d a r k n e s s ~ f o r c b o d i n g ~ r a i n ~(?) ", ~ ब r ् य-~$ बार, वर्षपषमघं षििरमयम्, 117.
च।पपर, ind., "One another, reciprocally". पर्पर, i7.
बारात्र (Skt. षारात्), ind., "Near, in the neighbourhood", 66.
चारि, f. (?), "N. of some kind of small birl", काधिन्धििकाजानिविशेष: कोरक जाति घढ़ी, 244.
बलूटदौ, adj.. "Ready, armed", ซष्जीयूत, षनबनघ, 113.
बrउठछौ, v., "Jo turu back. shrink (from fear')". 165.
द, ind., emphatic, 39, 182; pleonastic. 32, 183.

[^9]
## बेलि क्रिसन रक्वणी री

दूं，dem．pron．，plur．instrum．（cfr．高甸）， 298.
दरि，dem．pron．，sing．oblique． $56,103,156$.
दक्षरी，dem．quantitative adj．；दतरी，loc．sing．，＂Then．in the meanwhile＇＂． 83.
दनो，dem．quantitative adj．，＂So much，so many＂；द्दला，direct plur．m．， 32 ；दूवे，instr．－loc．plur．， 298.
वम，dem．qualitative adr．．＂Thus＂，31．51．69，70，76．103．135， 164．181．213．282．
दबड़ो，dem．qualitative adj．．＂Such＂；द्बढ़ी，70；दवड़ा， 288.
दसी，dem．qualititive adj．．＂Such＂；द्धी，31：दमे，instrum．sing ． 68.

दष्षi，dem．locative adv．，＂Here＂， 9.
t，ind．．emphatic（cfr．द ），149，160， 267.
देषे（cfr．दूषे），（lem．pron．，plur．instrum．m．， 237.
उजाथर，m．．＂A gallant warrior＂．कंपामेधीरः， 74.
उदाष，m．．＂Splevidour＂，प्रक्षाश， 22.
उकसझो，v．．＂＇To fight，to struggle＂． 121.
क्षंधी，f．，＂Ctraiu，corn＂，षान्यानि， 207.
जमत्बी，v．＂Io romit＂． 264.
जपहपो，v．．＂To vomit．to eject＂，300．
धर्बषो，v．．＂To lift up＂， 129.
ऊजासฑ，for ऊजाष，m．．＂Light，brilliancy＂，りII．
अइ्रमझो，v．，＂To run＂， 116.
ऊकणापो，v．．＂T＇o swell up（in anger）＂，34．
जबड़पो，v．，＂To begin to rain，to rain＂， 120 ．
＊，dem．pron．．m．sing．， 264 （？）， 297 ；f．sing．， 13,51 （？）， 72 133． 279 ；n．sing．． 51,135 ；m．plur．， 144 ；बेधिज，obl．f．．em－ phatic， 216 ；文向，m．sing．，emphatic， 1 （？）；f．， 189.
षथि，dem．pron．，obl．sing．m．，238，268；obl．sing．f．，23n： instrum．sing．m．，283．
षेम，dem．qualitative adv．，＂Thus＂， $56,144,145.152$.
बत्सो，dem．quantitative adj．，＂This much＂；बतलाँ，gen．plur．． m．，185， 186.
बरिसो，dem．qualitative adj．，＂Such＂；बेरिसा，dir．plur．m．．3＂
बेवारो，m．，＂A leader＂，च प्रेसरी， 74.
㐫备，dem．pron．adj．，18， 19.
बेषवी，dem．qualitative adj．，＂Such＂；衩㔚f．，15，205，207．
बेक्ञ（see दे ），dem．pron．adj．，dir．m．， 180 ．

ब्रेठति, t., "The remnants or refuse of food. left after eating ". उच्घ, चर्वबत, 60.
Wite (or wiठो ?), m. (?), "A raised platform erected in front of a house (?); any raised spot", उभ्षक्यान, जटलौ, 139. 153.
बोलॉड्ड्यो (Skt. बोलूखर्यनि), v., "To reject. refuse". 32.
क्रेI. dem. pron., m. sing., 69. 71, 77.
あोभाड़ो, m., "An encounter. a clashing of sword". श्नमोच्तविवाद,
बर्ड (efr. नरे), indef. pron. adv.. "Ever. at some time", बदापि, 70 .
बटकबस, m., "An arrayed army, an armed force". सेनासमुदायं. 74.
बठठाो, v .. "To prepare oneself (for a fight). to get ready" मष्ब थाबचौ, 117.
करिद, interr. temporal adv., "When?", I49.
करग, m.. "The hand" 23. 102. 254.
बरल, m. "The hand. span", गुft, 96.
करि, incl.. A pleonastic particle used after instrumentals. 30. 64.
बरि, ind.. for किरि q.v.. 233.
बक़कल़पो, $v$. "'To glitier". 119 .
कवपा, interr. pron. adj., m. sing., 28:3.
बह ( < Skt. काथा ) f.. "Voicos of people. comfused uproar íf a multitude ${ }^{\bullet}$. 48.
करकहाष्, m., "A prolonged echo of laughter". 179.
क5้", indef. adv.. "Somewhere. in some part". 48. \&4.
बाँद, interr. pron. n., 288, 289.
कॉउल्यि, f., "A line or mass of clouds'". मेषघटा, 19.7.
काल़ार्िय, $f ., \quad \mathrm{A}$ dark mass of assembled elouds $", 117$.
कि, inll., interr. particle, 4 ; disjunctive " $0 r$ r", 27.41, 51, s4, 1107 (?) : comparative "Like, as if", 16, 21, 27, 88, 89, 90, 96. 98. $113,114,125,294$; temporal "When. before (?)", 111.
fकिएि, interr. pron.. agentive sing , 61 .
किलै, ditto. 62.
किन, ind., interr. dixjunctive particle (cfr. कि), 41.
किना, ditto, 51.
किम, interr. adv. "How", 4, 150, 173.
किरणि, f. (sic), " A ray of light", 162.
किरि, ind., comparative particle "Like, as if", $2,12.16,23,24$, $40,60,84,85,86,89,92,106,110,144,156,197,200,234$, 236, 237, 242, 246.

## २२8 ．वेलि क्रिसन इकमणी री

किरीतt，m．．＂A cock＂， 181.
बिसी，interr．qualitative pron．＂Which ？＂． 5 ；किषी，f．，31，47． 63 ； बिषूं，n．，＂What？＂，64．थ11．
किरि，indef．pron．．obl．sing．．102，173， 265 ．
कुष，interr．pron．，direct，37，295，303． 304 ；obliquc． 6 ．
कहषाएा．m．，（？）＂N．of some kind of fire－arm＇，दाए नी जबब़ी वॉमे बाँधी， 118.
केत，indef．pron．，m．，plur．， 219.
केतसो，interr．quantitative adj．＂How much or many＂；केतला， dir．plur．m．． 37.
केम，interr．adv．＂How？＂， 7.
केवि，indef．pron．，m．plur．， 188.
केवी，m．，＂An enemy＂，दुर्जन， 76.
बो，interr．pron．，m．sing．，73， 78.
बो，indef．pron．，m．sing．，l68；क बो＂Nobody＂．34．255．
बोद्र，indef．pron．，32．46．112，219，283， 287.
बोरण，m．，＂A cyclone of dust preceding rain＂，नवीनमेषवर्ष पसमगत् प्राब सरजीवायुश्सभाधद्र श्रनिति， $41,195$.
को，adjectival genitive postpos．：－赖，f．obl．sing．， 92 ；का，m． dir．plur．， 272 ；काँ，m．obl．－gen．plur．， 124.

ख्या，（for कृषो），f．．＂The base of a pillar＂． 39.
अंड़ड़खो，v．，＂To thunder＂． 120.
बरबाष，adj．，＂Sunk，immersed in＂，मबन， 104.
及लि़िनगो，（liter．＂He who wears a string round his neck＂），m．， ＂A brahmin＂，विप्र， 44.
गषमष，f．，＂Brilliancy，splendour（of lamps or stars）＂，सषमहा区， च्बोतिप्रषाए，बोलि， 46.
बएवरली，v．，＂To become bold，proud，elated＂， 238.
गादरशौ，v．，＂To sprout，bud，germinate＂， 228.
aाषठ्यो，v．，＂To thrash＂， 127.
गुड
युऩ्िल，adj．（？），used in मद गुड़ित，＂Streaming ichor from the temples（said of an elephant in rut）＂，मद भारता， 105.
गैगषल，$m$ ．（？），＂A battle of elephants＂，गय ₹बी ल्बाँ बी गषणि， 118 ．
योधोष，m．，＂A cow－house or station＂，मोकुष， 185.
घात，f．，＂A stratagem，opportunity，the right time for acting＂， 66.

## राठौड़ राज प्रिथोराज री कही।

घुख यौ，v．，＂To thunder＂， 40.
चี่घूँचयो，$v$. ＂＂To unite oneself with another．to become one＂， 201.
चषषेंच़， m ．（？）．＂A vehicle with cushions for women＂，हुष्यामन． नरवाध्घयान，103．
चन्द्रवो，m．，＂An awning．canopy＂，उअोष्ष：चन्द्रोदवः，बन्द्रनज， 160

चाचाँ，v．．＂To destroy．defeat＂，प्ठ करिवज．हार मनावप्षी． 278
घाfि，a conj．participial form from चाह्यो＂to wish＂，used in the function of a postpos．meaning＂towards＂． 106 ．
 च्चत्रुमु， 81 ．
चोटिग्ली，f．．＂Having dishevelled hair＂．．़ितदेपीका，विरलकेशा． 121.
＊ौ，adjectival genitive postposition．m．sing．． $12,37,58,67,87$ ． 133，148．173， 215 ；ची，f．， $8: 2,148$ ：言，loc．－instrum．m．，s 8 ．
बबोषौ，adj．．＂Loose（！）＂，बोलौ，fिधिल ；or＂Quick（？）＂，जनाव्ल़ौ， 81.

दिएक，f．．＂$A$ drop＂，शॉटा，विघुषो， 125.
किणिजै，adj．．＂Ephemeral＂．जिक，1：34．
जईं（cfr．नईे），rel pron．adv．，＂When＂，यदा，6i＇，151，17丷．
जब，rel．loc．adr．，＂Where＂，45，237．
जल़काष़ा，（Skt．जलवास्तिका），f．，＂Lightning＂． 196.
जष्ठ，rel．pron．，gen．sing．，33．272
जा，for आद्ध rel．pron．，m．plur．． 137
आँ，rel．locative adv．．＂Where＂， 50.
जाद，rel．pron．，sing f．． 169 ：plur．in．（or n．）．1（14， 304.
जातु（cfr जहु），rel．pron．，gen．sing．．133．
FF，ind．，emphatic enclitic，15，79，133．173）
जिका，compound rel．pron．，f sing．， 29 ．
जिfur，rel．pron．，obl．sing．m．，5，214；f．， 2 （f1 ；agentive sing．m．． 7 ．
जिम，rel．qualitative adv．．＂As＂．71．101，181，208．21s． 221 ． $228,255,261,282,296$ ；final＂So that，in order to ．．＂．（69）
जिबड़ो，rel．qualitative adj．，＂Such＂：जिबड़़，f．，9．
जु，rel．pron．，m．sing．，7． 88,215 （？），2l（i ：f．sing．， 277 ； 11 sing．．
3 ；m．plur．，41，226（？）；explicative＂That＂，13：3．134；
final＂That＂， 6 ；conditional＂ If ＂， 123.
ตूंषषरी（mod．भूषरी），f．，＂A yoke＂，s．
ब̂̀v，rel．pron．，agentive sing．， 2,8 ；obl．sing．， 36,37

के $\%$, rel. qualitative adv., "In which wày", 131, 207, 296.
नेषड़ि (cfr. Hindi बेठर), f., "A female ornament of the feet". चरणाभरणविसेष. 168.
ने छैै।, rel. qualitative adj ; बे बवी, f., 26 .
णेहो, rel. comparative adr.. "Like . .", 166. 170. 220.
जो, for ज q.v., f. sing. (?). 9.
जोद, f.. "A woman, female", 41).
जो, ind.. conditional "If". 59,298 .

tree without leaves'", 191.
भाल (for माब्ब '. f.. "A flame", 140).
भाँख्यापौ, $p$ p. "Withrred". विलन्चीयूत, 140 .
भालरी, f.. "A fringe". 144.
उक्षत, $m$.. "A small tribute payed to a sovereign (?)". स्बांक्रादुमानम्, 2:3.3.
उफ, f.. "A kind of large flat drum". चTr, 227.
द्यकावण्षो, $v$ "To shake". 241.
दल्लाखो, $v ., " T o$ break off and drop to the ground ", 12l.
ढौन, $1 . .{ }^{\circ}$ Delay". 45. 70.
हेर ज्यौ. r.. "To looven. make loose", 116.
तर्ई (cfr. बई जई), correl. temporal adv., "Then, at that time" तदा. लिवारह, 61, 6i2.
तय, for लघौ q.v.. 13:.
 77. 7s, 111, 142. 163. 166, 190). 202. 267, 300. 302; कषा. obl. sing. m., 97, 100; तथा, instrum. sing. m., 133, 160; loc. sing. m., 57, 59. 17.. 224; तथी, dir sing. f.. 3. 25, 79. 164, $210,277,2!4.302,303$; obl. sing. f., 190 ; dir. plur. f., 252 ; तथा, dir. plur. $\mathrm{m} .23,97,122,308.215,259,260,303.304$.
तन, ind., tatsamil, "' There ", 174, 244.
नहि, correl. temporal adv, " Then "'. 80, 110, 123. 134. 187.
नपल, m., "The sun". 190
तरसी, adj., "Broarl, thick (!)", घूक्ष, 242.
न区, correl. pron., gen. sing., 26, 28, 43, 99, 159, 257. 2661, 285,
नष, f., "Strength, firmness", शक्ति, 110.
नाँ, correl. pron.. gen. plur., 279.
नाद (cfr. जाए), correl. pron., 11, 265 (?) ; n. sing., 13, 303; gen. sing., 12 ; n. plur., 4.

ताड़क्ण, m., "An ear-ring", कर्षक्णल, 89 .
ताल, m., "Time (musical)"; शिfि राईि "At that time, that moment", नष्मिन् बसो, 177.
ताब्ड (cfr. नसु), correl. pron., gen. sing., 52. 126, 272, 302.
ताहरी, possess. adj., "Thy", 45.
तिकरि (for चलिकरि ?), ind., "Exceedingly, very much (?)", 143, 279.

तिणि, correl. pron.. obl. sing. m., 7, 57. 177. 192, 201, 267, 269 ; f., 19 (?), 29, 111.161 (?); ;agent.-instrum sing. m., 5,8 , 51, 168 : instrum. sing. n. used in the function of a causal. "Therefore". 94, 212. 294, 259, 260.
fितरो, correl. quantitative adj.: कितरै, loce sing. used adverbially." At that time", 44.
निम, correl. qualitative adv.. $\because$ '
निमी, correl. qualitative alj.: निमी, f. sing., 210) ; निमा. m. plur., 304.

निराँ, correl. loc. adv., "There", 239, 2.5:3.
निचि, correl pron., accur. sing. (?), 256.
नीवड उषट, a musical technical term, 24-4.
तुम्ह, End pers. pron., obl. plur.. 60.
तुम्हों, ditto., 61 ; accus. plur., 62.
तुम्हीपौ, poisess. adj.. "Your", 301.
तू, End pers. pron., dir. sing., 4, 290): obl.-gen. sing., 303.
तूभ, End pers. pron., gen. sing.. 1, 5ss.
ते, correl. pron., dir. sing. m.. 173, 290; f., 210 (?); dir. plur. m., 8.

ते m , correl. pron., instrum. sing.. 5t; obl. sing., 122 ; loc. sing.. 160.

तेम, "orrel qualitative alv., ". Thus". :302.
वेशी (etr. बैही), correl. comprarative adv.. 177.
ते, correl. pron., obl. sing., 66: 95, 103.
तो (for तु or तौ, cfr ज़. जौ), correl. ind., 78, 79, 278, 2999; तोजि, ind., "Neverthpless (!)", 129.
तौ, correl. ind., conditional, "Then'", 298; "(Certainly (?)". 95.
दढ़, ind. onomat. expressive of the noise of falling water, 196.
दुरो, adj., "Hostile, harmful, painful", टुरीति दुः बोपाप्दक;, 65.
غूवौ, m., "Command, permission", 58, 80.
द्वालौ, $m$., "Sight, the coming in sight", 116.

## वेल क्रिसन रकमयी री

अघृक्षयो, v., "To flash", 119.
vरार्तो, v., "To prour (rain)", 195.
धषचो, v., "To pass through". 168

घौर, $f$. (sic), "Firmness, courage, confidence", \%/.
घुड़ीरव, m ., " A dust-storm", बाजसि, बा उसि कोरण ते नी रज, 193.
ध्रमझ्रगी, f., "Throbbing, pulsation, palpitation of the heart, 176.
y, m., "The head, skull", 121 : घुमाल़ा, f., "A garland of skulls", 107.

बछ़, m., "A water-fall (?)", पर्षतानां निर्भरंप्रवाषस््ब, 196.
नहसो, v ., "To place". यापषो, 62 .

बिकुटो, m., "A mason. a stone-cutter", स्षषार, 110.
नियरभर, adj., "Full of . . .". 181 ; "Crowded. dense, crammed ", 247.

बिठ, for नीठि q.v., 163.
निरह, f.. "Noise (of drums)", निर्षोष, 38 .
निउसषो, $\mathrm{\nabla}$., "To hang, swing", 98 ; "To rage to be strong or violent", 197.
नोबर, adj., "Limpid, clear", निर्मस्ल, 206.
बोठि, ind.. "With difficulty", कथमषप, कहाँ, 220 .
बीरोवर, m., "The sea, ocean", 145.
नेनौ, (for नेतरो), m., "Churning-rope". 62.
ने, accus.-dat. postpos.. "To", 69.
नेरपौ, v., "To enjoy. find pleasure in", हुष बनुमबपौ, 191.
पक्बाब, m. (?), "Cooked food". 230.
पजुरण, m., "A garment", पद्रारपां वस्बन्, 220.
परठबो, v.. "To put, place", 40, 154; "To shoot (an arrow)", 109.

परवरबी, v., "'To spread about (intr). to go everywhere", विषतरखो, 253.
परि, instrum. used as a postpos.. " Like. after the manner of ", $14,25,42,174.216,221$; चेरिि परि, 235 ; बेहती परि, 15 ; बबी परि, 20, 126, 192.
पष्ञ, dem. adj. (?), "That, yonder", 203.
पाँनरषो, $\nabla$., "To aberrate, become imbecile", 32, 33 .
पारण, adv., "All around, on all sides", परितः, चउ पबंर, 107.
पषयौ, v., "To say, talk", 77.
gfir，ind．copulative， 1.
प्रब्निष्तित（cfr．Skt．प्रच्नालित），p．p．，＂Washed，whitened＂， 205.
प्रति，postpos．of the accus．－dat．，＂To＂，223；＂to，towards＂．
（with verbs of speaking to，addressing，etc．）， 31,283 ；com－
parative，＂Than＂．9．190，295；distributive， 39.
प्रारधित（Skt．प्रार्थित），p．p．，＂Revivel＂．द्कसुष्बोपाय， 174.
प्रास母ौ，v．．＂To cat up＂， 59.
प्रशच्यो，r．．＂To tie，bind，clasp＂， 93 ．
परहरहौ， v ．，＂T＇o break loose．to get loose（said of the wind）＂， 217.

पहरावर्षौ，v．，＂To caluse to fly or Hutter＂， 250 ．
बाभमयो（Ap）．बभ्भा＜Skt．बक्षंत），v．pass，＂To be bound＂， 38.
ब！प्वारजौ，v．．＂To stimulate，rouse，excite to fight，praise＂， पष्कारणौ，क्या कार करणौ， 123.
बारिगष，f．，＂$A$ tent，canopy＂，तम्बू，पदकुटी， 90.
बोरज，for बीज，＂The second day of the moon＂， 14.
बेपद़्रो，for बेबड़ी，adj．f．，＂Double，twofold＂， 117.
 बाँधीयदू ते वेल्लय， $\mathbf{l} 31$.
बेल़ी，m．．＂A companion，mate，helper＂， 123.
भालियल्ल，m．．＂The forehead＂，लल्लाट， 88 ．
भीरि，f．．＂Hcl］，succour＂， 216.
भुरढ़पौ，$v$ ．＂To subdue，restrạin，curb，cocree＂， $2 \pi 4$.
 बरक， 81.
म徱त，m．（？）．＂Marrow，pith，core（of a fruit）＂，मख्या，मों नी，234．
मधि，loc．postpos．，＂In，in the middle．inside＂， 28.
मबरबी，adj．f．，＂Capricious，independent＂．मनमानी．मनोरच्चका，
『न्दोवर्तिमी， 179.
मषा，m．，＂The sea，ocem＂， 118 ．
मषण्ति（cfr．Guj．माशिती），f．，＂Information，news＂， 72.
सशर，m．，＂A milkman，herdsman＂，गृजर， 114.
मरियारी，f．from the preceding，＂Milkmaid＂，गूэरी， 114
मछ्ठरि，f．，＂A kind of flute，a snake－charmer＇s flute＂，बंत तूंबी वानिन， 227.
माषग，m．，＂Enjoyer＂，भोक्ष，भोसबप्हार． 268.
माबथौ，v．，＂To enjoy＂，मापघधि भुनfक्ति．भोगषदू， 268.
मारू，m．，＂A robber＂， 116.

## 28c वेलि क्रिसन राक्रमगी री

मावीच，m．plur．，＂The parents，father and mother＂． 34.
माहरौ，possess．alj．，＂My＂，45， 303.
मीं ठ丑，v．，＂To open the eyes（on awaking）＂， 216 ．
मूं，lst pers．pron．，gen．sing．103，296，300， 302 ；accus．sing．，
यूक，1st pers．pron．，gen．sing．，295，297． 298 ；accus．sing．，\％9．
मेढि，f．，＂A thrashing－stake：the stake round which the thrashing is made with a couple of bullocks＂， 127.
मेल़गर， m ．，＂A spectator＂，बौतुर्श्रेच्तक， 243.
मै，1st pers．pron．，agentive sing．，2，302， 304.
मो，lst pers．pron．．gen．sing．， 301.
रई．f．，＂A churning staff，bran＂，62．185．
रठथौ，v．，＂To weep．whine＂，रोदितुम्，231．
रल़नल्नाप，v．．＂To flow in abundance＂． 122.
रहाष，ind．onomat．．＂？＂， 46.
रामि（Skt．रश्मि ），f．．＂A rein＇＂． 89 ．
रिषादे，m．．＂A money－lender．creditor＂，लहखिघात， 220.
रौरी，ind．（？）．＂Loudly ？＂，बाठब्बर्ष． 227.
उख，see वबि， 42.
（Tix，instrum．．used in the function of a postpos．．＂Jike，after the manner of ．．＂＇，22．26． 205 ．
 position．＂In order to，with the object，or for the purpose of ．．．＂． 141 ．
甬，adjectival genitive postpor．；甬，loc．sing．m．． 78 ：₹ loc．plur．． 20 ：रा，dir．plur．m．， 23.
लfि，loc．postjos．．＂L゙p to，till＂．108．123． 296.
ल्लग，ditto，＂To＂．off：＂As far as＂． 103.
क्नगी，ditto． 44 ．
लत्रx，m．，＂A chain or shackle for elephants＂． 167.
लबद्धी，f．，＂A creeper＂， 191.
जनाए，m．，＂Flexuous gait，graceful movements of the body in walking＂，ष₹ मोड़एष， 109.
लबषौ，v．，＂To shine．appear beautiful or conspicuons＂．197．
लक्लीरव，m．．＂The sea，ocean＂． 141.
लाय，adj．，＂Worthy，suitable＂，घोग्य， 104.
लारोवरि，ind．，＂In a row＂，क्षारोबरीति घेपिषन्धेन， 114.
स्हाि， $\mathrm{f} .$, ＂A stable（of horses）＂，लाभिरिति मब्दुरा，घोठकमांखा，पाद्दाष， 241.

बछफारि, f.. "A shield", छेउका, 129.
बबतौ, adj., " Beautiful, comely", 区ड़ष, चाष, !א.
बन्दरवाल (Skt." बानरमाहा), f., "Some kind of floral ornamentation.
wherewith the house in which a male child was born was decorated. 233.
वfि, ind. "Like, as if", $15,34,182$ : "(0ver. upon'" 86 .
वाउखा, m. "A prattler", वाचाल़, 4.
वाउल्लौ, adj., "Mad, crazy", 4.
वाषारण्यौ, v.. "To stimulate, excite" बरोषं र्रेरितुप्रू, l:31.
बifकिया, plus., see Voles, sis.
बागघौ, $r$.. "To speak, talk" 130.
वारतौ, for जवारलौ, v., "To wave something over somebouly head as a prevention against the evil cye ", 147.
बाराष्, m., "A lotus'". वारिज, 177.
बावरषौ, v. .. "To handle. wave (a suord)", तरवार वाहलो, 138.
वाहरि, f.. "Revcue (of property stolen by armed robbers or enemiens"; वाहरि करलौ, v.. "To rescue, recover (stolen property) ${ }^{\circ}$, बाहरिं बत्वुम, $64,11 \cong$.
वाहच, m., "A rescuer (of stolen propertv)", 1lti.
विल़कल़ौ, v.. "T'o become flushed in the face (from anger, etc.)"; 131.

विमाहण, m.. "Commerce, trade ", बिसा₹ण्ड, ब्यापार, यवसाय. 29:
fवहि, for वfि, remote dem. pron., fem. sing . 169.
बोर, m., "A brother" ${ }^{\prime \prime}, 44,75,130$.
बौरहक, f., ' A boast, a challenge ', बौराषां हुमटानां हैकाः खब्बबलवशाया बादखरे य प्रकाश्नम्, 118.
बेढ़ाँौ, v., "'To mon, cut", 126 .
बेल्नाहरष, m., "The sea, ocean", 63 .
वेष्ष, m. (?), "An anspicious vessel used on festive occasions".

destruction ", 127 .
सब्रोबपौ, v., "To place", 101.
मघर, adj., "Firm, stout, compact". 25, 239.
षबस, f.. "Concern, anxiety, consideration", लब्ना, 133 .
समरवै, m., "Lightning", बोजली, विद्यु ता, 119 .
*मा. postpos. (?); occurring in the phrase: द\# माष zat "for quite ten months ", 229 .
*नुर्तौ, v., "To prepare one's self to fight, to go against the enemy ", ष्वीयावषो, 117.
सम्प्रति, ind. used as a subst., "Reality (as opposed to सम " a dream ')"', प्रत्यक्ष, 51.
-षरि, (for सरिस ?), adj., or postpos. (?). "Like, equal to ", 34.
सरिस, postpos., "With, together with ", $32,150201$.
समत, adj., " Unstable, oscillating (?)", खषस द्वस्षतचलदृष्टम्, 98.
सा, ( < षाङ < Skt. खाडु), m.; "Taste, enjoyment", खाद, 178.
काऊजम, adj., "Eager, full of zeal, passion, or excitement ". सोघ्यम, 141.

मारू, m., "A bow ", घनुष, 67.
साहषा, m., "A vehicle, conveyance. draught-animal, horse, ele-

साङलि, f. (?), "A cry for help, invocation, call", इकरव, पकार, घूँब, 113.
*r₹ौ, m., "An astrological moment", 151.
सिरहर ( < सिदर < Skt. किष्रा), m., "A diadem, crest (fig.)", 10 .
Fितौ, m., "An ear of corn", मरदो, 125, 126.
fिल्नाज, m. (?), "The flash of the lightning", विस्फ़रए
fिलोगुख, m., " An arrow", बाष्य, 67.
fिएर, (cfr. Skt. सहिर, a mountain, L.), m., "A cloud", च 119.

स, correl. pron., m. sing., 47, 73, 173, 194, 204; m. plur., 23, 41, $95,104,127,173,284,292$; f. sing., 6 ; f. plur., 26,79 , 233 ; चु षा, 51 ; चु चंचt, 1 ; चुजु, $19,22,32,46,94$; pleonastic, $15,39,90,99,174$.
вगच, adj., "Tḥrashed, ground, pounded". 127.
सूं, ablative postpos., 53, 61, 64, 103, 129, 152. 156, 166, 190, 290.
सपारह, m., "A sleeping-room", มयनग्टर, 158.
सूंधो, m ., "Scent, fragrance". नुगन्ब, 166 .
स्षव, f., "A wife whose husband is living", सधवस्नी, 217 .
-ोर, emphatic form of Es, q.v., 40.
सोजि, ditto, 133.
हथनाष़, f., "A match-lock", 118.
हरि, f., "Desire, wish", द्रा, 29, 77
चरिछंछ, m., "The sun", 27.
₹䎴, ind., "Quickly, at once (?)", 123.

## राठौड़ राज प्रिथीराज री कही।

₹बाद, f., " A kind of gun ", 118.
चिल्लिख्युयौ, v., "To be scattered all around, to swarm", 105.
उपसौ, v., "To blow, go off, explode", उविरित्युप्बलन्, 118.
क्षारावथौ, v., "To rock (a baby) in the arms", 238.
₹ँ, 1st pers. pron., dir. sing., $2,51,53,61,63,65,130$.
है, ablative postpos. (cfr. सूँ), "From". 61, 122.
ジँत, ablative postpos., "From", 259.
हूंतौ, adjectival ablative postpos. ; हूंती, f. sing., 63, 91 ; ऊंता, m. plur., 45, 56, 72.
हेबा ... हैका, adv., "On the one side . on the other side, here . . . there ", 48.



## Tibetan Series.




[^10]Author Tessitor, $\mathcal{L} . P$ ed.
Title Veli Krishna Rukamani . $\because \cdot$ rikabi. $^{\text {K }}$ $\because 1$
Call No. 1 - 1
Date of Issue $\quad$ Issued to $\quad$ Date of Return


[^0]:    ${ }^{1}$ Adhò Durasò, a famous name, according to MS. 1 of Descr. Cat. of Bard. and Histl. MSS., i, ii (pp. 102b-103a of the MS.), but Gäḍana Räma Singha according to MS. 21 of $O p$. cit. (p. 1386 of the MS.). The song in question is a gita and begins:-

    रकमरिा गुएा लखया रूप गुणा रचावया
    वेलि तास कुए करे वखराय।
    पाँचलौ वेद भाख्यौ पीयल
    पुरियौ उगयीसमौं पुराया॥ १ ॥...etc.
    9 This is a chappaya kavitta, beginning:-
    वेलि बीज जल़ विमल़
    सकति जिणि रोपी सज्घर।
    पन्न दोहा गुण पुष्टप
    वास लोभीं लखमीवर $1 . .$. etc.
    (Descr. Oal. of Bard. and Histl. MSS., i, ii, 88, pp. $302 a-b$; and ii, $\mathrm{i}, \mathbf{2 8}, \mathrm{p} .125 b)$. The name of the author is not recorded in the manusoripts.

[^1]:    ${ }^{1}$ Annals of Mewar, chapter xi, p. 273 of Routledge's edition. In the extrnct I have taken the liberty to alter Pirthi Raj into Prithi Räja, Rajast'han into Rajasthan, and Rahtore into Räthora.
     Cat. of Bard. and Histl. MSS., i, i, 18, p. 455a).

[^2]:    I Akbarnäma, transl. by H. Beveridge. vol. iii, p. 518.

[^3]:    1 Chapter xi, p. 273 (Routledge's edition).
    2 Akbarnäma, transl. by H. Beveridge, vol. iii, pp. 380-1.
    8 The text of the song as I have given it above, has been reconstructed by myself from two recent and inaccurate manusoripts (MS. 21

[^4]:    of Descr. Cat., ii, i, p. 111a, and MS. P 40, p. 41b, a recent acquisition). Ram Dan, the old blind Cäraña of Bikaner. recites it in a much modern ${ }^{-}$ ised form with several later variants and alterations, most of which are. reproduced by Thakur Bhur Singh in the copy of the song incorporated by him in his मएारापागझप्रकाश (Bombay, 1009, pp. 94-K). Unfortunately, I have found it impossible to procure any old manuscript of the song, but I trust that my reconstruction is not very far from what must have been the original written by Prithi Räja himself.

    1 A poetical synonym of Muhammadan, evidently from 8 رg.
    ${ }^{2}$ A diminutive form of the name Pratāpa.
    ${ }_{8}^{2}$ Muntalhabu-t-Tawärîhh, transl. by W. H. Lowe, vol. ii, pp. 331, 350.
    . Aln-i-Akbarī, transl. by H. Blochmann, vol. i, pp. 276-7. AlBacleoni saya that Akbar gave to the day of the feast the name of khushroz, or the joyful day, and that it was a source of much enjoyment.

[^5]:    ${ }^{1}$ Op. cit., p. 275.
    I I have given the story as it was told to me by Khiriyd RĒma Dāna,

[^6]:    brother of Rai Rai Singh, became disobedient and practised violence. He received suitable punishment from the fief-holder." (Akharnāma, transl. by H. Beveridge, vol iii, p. 908).
    ${ }^{1}$ Deser. Oat., i, ii, 1, pp. 219h-221)a. According to Dàyāla Dāsa. Prithi Raja died in the year Samvat 1657.

    2 A diminutive poetical form of the name Prithi Rāja.

[^7]:    ${ }^{1}$ The stotra in honour of the Ganga was probably composed by Priths Rāja in atonement for the blasphemous verse 290 in the Vell, where the sacred river is disparaged because it is addicted to both Hari and Hars, drowns whomever cannot swim, and runs only throuth one strip of the country and no more.

[^8]:    poई। B घुरसती， K सरखती，BKM कांति，JNPU बांति ब्रपा，＇ K क्टापा，$B$ रिषि विषि，$J$ विषि बुषि रिषि，$K$ चिधि विषि，$M$ रिषि भिषि श्रिषि，NPU ष्टि，BKM छुषि，NU शुषिता，JNPU च्र्षा， $M$ ॠषा，JPU सर्यादा，$K$ मरयाद，$M$ बजादा，$N$ मर्जादा ．
     गांज， NU चाज， J तथी पचमो गालि，JU किंघाँ， M निंद्यामट，BJM मूंकी ．
    pori $M$ तुमिरष，$K$［रस］，$N$ जस（for रस），$M$ हिरषाषी，बा，KMNPU बेच， B बभा， C बोलिि，（ BM$) \mathrm{PU}$ बं इू， $\mathrm{BK}(\mathrm{M})$ त， J नि， $\mathrm{N} \cdot$ तज， U तो．
    POC1．ALL की，BJNPU म्टहि， K मक्ष， M प्रहि， KMN नुष， P झोरी， NU घुष्बति， K धुकरि（for नि$^{\circ}$ ）， JK भझति， N उद्धरि， J भगत， JU कपे， B त्यां，JK तो， M ताइ ．

[^9]:    I This Glossary is only a small selection of words occurring in the $V e l i$, compiled on about the same principlo as the Glossary to my edition of the Vacanikä Ratana Siughajïri. Like the latter, it contains a selection of the most difficult, poculiar, and interesting Dingala terms, with their meanings, and a complete register of all the pronominal, postpositional, adverhial, and conjunctional forms occurring in the poom. Dingala terms already explained in the Glossary to the Vacanikä, have been omitted in the present Gilossary, and so also proper names, which, as they all belong to mythology, are of no interest in the present case.

[^10]:    Fotice of Saurskrit Manuscripts Fasc. 1-34 @ $1 /$ erach
    Ditto ditto (Palm-lant arid selected paper MSS 4 , 34
    
    
    
    $N: B=A 1 t$ Chequeq Honeyy Orders, ced, must be mide phybte to tho
    TTruturar "tiatio Socioty?" only

